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ﺍﻟﺤﻤﺩ ﷲ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻥ ،ﻭﺃﻓﻀل ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺃﺘﻡ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺩﻨﺎ
ﻤﺤﻤﺩ ﺨﺎﺘﻡ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺭﺴﻠﻴﻥ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺼﺤﺒﻪ ﺃﺠﻤﻌﻴﻥ.
ﺕ ﺃﺘﻭﻕ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ ﻷﺌﻤﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﻭﺒﻌﺩ :ﻓﻁﺎﻟﻤﺎ ﻜﻨ ﹸ

ﺕ ﻋﻥ ﻜﺘﺎﺏ ﻷﺤﺩ ﺃﺌﻤﺔ
ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺠﻬﻭﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ،ﻭﻗﺩ ﺒﺤﺜ ﹸ
ﺕ ﺃﻥ ﺃﺒﺎ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ
ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ ﻓﻴﻪ ،ﻓﻭﺠﺩ ﹸ
ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ )ﺘـ ٢٨٥ﻫـ( ـــ ﻭﻫﻭ ﺃﺤﺩ ﺃﺌﻤﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺒﺼﺭﻴﻴﻥ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ
ـــ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺠﻬﻭﺩﻩ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ ﻭﺒﻴﺎﻥ ﻤﻨﻬﺠﻪ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ

ﺕ ﺃﻨﻪ ﺤﻭﻯ ﺁﺭﺍﺀ
ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ،ﻭﺒﻌﺩ ﺘﺼﻔﺤﻲ ﻟﻜﺘﺎﺒﻪ ))ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﺏ(( ﻭﺠﺩ ﹸ
ﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ ﺒﺩﻴﻌﺔ ،ﻭﻨﹸﻘﻠﺕ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﺭﺍﺀ.
ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺠﺎﺀ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ))ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ
ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺁﺭﺍﺌﻪ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﺏ(( ﻟﻴﻜﻭﻥ
ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺒﺤﺜﻲ ﻫﺫﺍ ﻗﺎﺼﺩﺍﹰ ﻤﻨﻪ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺃﻫﻡ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻱ ﻟﻠﻤﺒﺭﺩ

ﻤﺴﺘﻀﻴﺌ ﹰﺎ ﺒﺎﻵﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ
))ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﺏ((.
ﻭﻗﺩ ﺍﻗﺘﻀﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺘﻘﺴﻴﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻭﺘﻤﻬﻴﺩ ﻭﻤﺒﺎﺤﺙ
ﺜﻼﺜﺔ ﻭﺨﺎﺘﻤﺔ ،ﻜﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ:
ﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺴﺒﺏ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ﻟﻪ ﻭﺨﻁﺔ
ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺒﻴﻨ ﹸ

ﺕ ﺒﺸﻜل ﻤﺨﺘﺼﺭ ﺒﺎﻟﻤﺒﺭﺩ ﻭﻜﺘﺎﺒﻪ ))ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﺏ((
ﺍﻟﺒﺤﺙ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩ ﻋﺭﻓ ﹸ
ﺕ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺭ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻬﻤﺎ ﻤﻤﺎ ﺃُﺸﺒﻊ ﺒﺤﺜﺎﹰ ﻓﻼ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ
ﻭﻗﺩ ﺁﺜﺭ ﹸ
ﺕ ﻓﻴﻪ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ ﻟﻠﺸﻭﺍﻫﺩ
ﺍﻹﻁﺎﻟﺔ ﻓﻴﻪ ،ﻭﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ﻋﺭﻀ ﹸ
ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ))ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﺏ(( ﻭﻜﻼﻤﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺕ ﺒﻴﺎﻥ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ،ﻭﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﻋﺭﻀﺎﹰ ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ
ﺤﺎﻭﻟ ﹸ

ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ،ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
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ﻓﺨﺼﺼ ﹸﺘ ﻪ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻋﺎﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ،ﻭﻗﺴﻤ ﹸﺘ ﻪ ﻋﻠﻰ

ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﻁﺎﻟﺏ:

ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل :ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ.
ﻭﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ .ﻭﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ :ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺎﻟﺘﺭﺍﺩﻑ
ﻭﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ.

ﻭﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ :ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ.
ﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ ﺒﺤﺜﻲ
ﺕ ﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﺘﻭﺼﻠ ﹸ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ ﺒﻴﻨ ﹸ
ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻀﻊ ﻫﺫﺍ.

ﻭﺃﺴﺄل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺠﻌﻠﻨﻲ ﻤﻭﻓﻘﺎﹰ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻲ ﻫﺫﺍ ،ﻭﺃﻥ ﻴﺘﻘﺒﻠﻪ ﻤﻨﻲ،

ﻭﺃﻥ ﻴﻐﻔﺭ ﻟﻲ ﺯﻟﺘﻲ ﺇﻨﻪ ﻏﻔﻭﺭ ﺭﺤﻴﻡ..
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 .١ﺍﺴﻤﻪ ﻭﻨﺴﺒﻪ

ﻫﻭ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﻤﺤﻤﺩ

)(١

ﺒﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩﺍﻷﻜﺒﺭ ﺍﻷﺯﺩﻱ ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ

ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺒﺎﻟﻤﺒﺭﺩ .ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﻤﺒﺭﺩ ـــ ﺒﻜﺴﺭ ﺍﻟﺭﺍﺀ ـــ؛ ﻗﺎل
ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ":ﻭﻟﻤﺎ ﺼﻨﻑ ﺍﻟﻤﺎﺯﻨﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻟﻑ ﻭﺍﻟﻼﻡ ﺴﺄل ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ ﻋﻥ ﺩﻗﻴﻘﺔ
ﻓﺄﺠﺎﺒﻪ ﺒﺄﺤﺴﻥ ﺠﻭﺍﺏ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ :ﻗﻡ ﻓﺄﻨﺕ ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ ـــ ﺒﻜﺴﺭ ﺍﻟﺭﺍﺀ ـــ

ﺃﻱ :ﺍﻟﻤﺜﺒﹺﺕ ﻟﻠﺤﻕ ،ﻓﻐﻴﺭﻩ ﺍﻟﻜﻭﻓﻴﻭﻥ ﻭﻓﺘﺤﻭﺍ ﺍﻟﺭﺍﺀ") .(٢ﻭﺭﻭﻴﺕ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ

ﺃﺨﺭﻯ ﺤﻭل ﺴﺒﺏ ﺘﻠﻘﻴﺒﻪ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻠﻘﺏ).(٣
 .٢ﻭﻻﺩﺘﻪ ﻭﻭﻓﺎﺘﻪ

ﻭﻟﺩ ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ ﺴﻨﺔ ﻋﺸﺭ ﻭﻤﺌﺘﻴﻥ ،ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻭﻓﺎﺘﻪ ﺴﻨﺔ ﺨﻤﺱ ﻭﺜﻤﺎﻨﻴﻥ

ﻭﻤﺌﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺒﻐﺩﺍﺩ ،ﻭﺩﻓﻥ ﺒﻤﻘﺎﺒﺭ ﺍﻟﻜﻭﻓﺔ).(٤
 .٣ﻋﻠﻤﻪ ﻭﻤﻜﺎﻨﺘﻪ:

ﺍﺸﺘﻬﺭ ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ ﺭﺤﻤﻪ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺒﻌﻠﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ،ﻭﺍﺤﺘل ﻤﻜﺎﻨﺔ

ﺒﺎﺭﺯﺓ ،ﻭﺃﺜﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ،ﻓﻘﺎل ﺍﻟﺴﻴﺭﺍﻓﻲ ﻓﻴﻪ":ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺎﻟﺒﺼﺭﺓ

ﻴﻘﻭﻟﻭﻥ :ﻤﺎ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ ﻤﺜل ﻨﻔﺴﻪ") .(٥ﻭﻨﻘل ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ ﻋﻥ ﻨﻔﻁﻭﻴﻪ
)(١

ﺘﻨﻅﺭ ﺘﺭﺠﻤﺘﻪ ﻓﻲ  :ﺃﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﻴﻥ ﺍﻟﺒﺼﺭﻴﻴﻥ ﻟﻠﺴﻴﺭﺍﻓﻲ ،٩٦ :ﻭﺇﻨﺒﺎﻩ ﺍﻟﺭﻭﺍﺓ ﻋﻠﻰ
ﺃﻨﺒﺎﺀ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﻟﻠﻘﻔﻁﻲ  ،٢٤١/٣ﻭﺇﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﻭﺘﺭﺍﺠﻡ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﻭﺍﻟﻠﻐﻭﻴﻴﻥ ﻟﻌﺒﺩﺍﻟﺒﺎﻗﻲ
ﺒﻥ ﻋﺒﺩﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﺍﻟﻴﻤﺎﻨﻲ ،٣٤٢ :ﻭﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﻭﻋﺎﺓ ﻟﻠﺴﻴﻭﻁﻲ .٢٦٩/١

)(٢

ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﻭﻋﺎﺓ .٢٦٩/١

)(٤

ﻴﻨﻅﺭ :ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﻭﻋﺎﺓ .٢٧١/١

)(٣

)(٥

ﻴﻨﻅﺭ :ﺇﻨﺒﺎﻩ ﺍﻟﺭﻭﺍﺓ .٢٤٦/٣
ﺃﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﻴﻥ ﺍﻟﺒﺼﺭﻴﻴﻥ.٩٦ :
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ﺕ ﺃﺤﻔﻅ ﻷﺨﺒﺎﺭ ﺒﻐﻴﺭ ﺃﺴﺎﻨﻴﺩ ﻤﻨﻪ") .(١ﻭﻗﺎل ﻋﺒﺩﺍﻟﺒﺎﻗﻲ
ﻗﻭﻟﻪ":ﻤﺎ ﺭﺃﻴ ﹸ

ﺍﻟﻴﻤﺎﻨﻲ":ﻭﻜﺎﻥ ﺇﻤﺎﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﻏﺯﻴﺭ ﺍﻟﺤﻔﻅ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ").(٢

ﻭﻗﺎل ﺍﻟﻘﻔﻁﻲ":ﻭﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺸﻌﺭ ﺠﻴﺩ ﻜﺜﻴﺭ ﻻ ﻴﺩﻋﻴﻪ ﻭﻻ ﻴﻔﺨﺭ ﺒﻪ").(٣

ﻭﻗﺎل ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ":ﺇﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺒﻐﺩﺍﺩ  ...ﻭﻜﺎﻥ ﻓﺼﻴﺤ ﹰﺎ ﺒﻠﻴﻐﺎﹰ ﻤﻔﻭﻫﺎﹰ ،ﺜﻘﺔ

ﺃﺨﺒﺎﺭﻴﺎﹰ ﻋﻼﻤﺔ ،ﺼﺎﺤﺏ ﻨﻭﺍﺩﺭ").(٤

ﻭﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﺸﻬﺭﺓ ﻜﺎﻥ ﻤﻘﺩﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ

ﻭﺍﻷﻜﺒﺎﺭ).(٥

 .٤ﻤﺅﻟﻔﺎﺘﻪ
ﺘﺭﻙ ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ ﺜﺭﻭﺓ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ،ﻭﻫﻲ ﻤﺸﻬﻭﺭﺓ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ

ﺤﺘﻰ ﻗﺎل ﻋﺒﺩﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻴﻤﺎﻨﻲ":ﻭﻟﻠﻤﺒﺭﺩ ﺘﺼﺎﻨﻴﻑ ﻜﺜﻴﺭﺓ ،ﺸﻬﺭﺘﻬﺎ ﺘﻐﻨﻲ ﻋﻥ
ﺫﻜﺭﻫﺎ") .(٦ﺫﻜﺭ ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ ﻤﻨﻬﺎ:

ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ـ ﺍﻟﻜﺎﻤل ـ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﺏ ـ ﺍﻟﺭﻭﻀﺔ ـ ﻤﺎ ﺍﺘﻔﻕ

ﻟﻔﻅﻪ ﻭﺍﺨﺘﻠﻑ ﻤﻌﻨﺎﻩ ـ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭ ـ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺭ ﻭﺍﻟﻤﻤﺩﻭﺩ ـ
ﺍﻻﺸﺘﻘﺎﻕ ـ ﺍﻟﻘﻭﺍﻓﻲ ـ ﺇﻋﺭﺍﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ـ ﻨﺴﺏ ﻋﺩﻨﺎﻥ ﻭﻗﺤﻁﺎﻥ ـ ﺍﻟﺭﺩ
ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺒﻭﻴﻪ ـ ﺸﺭﺡ ﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ـ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ـ ﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ

ﺍﻟﺒﺼﺭﻴﻴﻥ).(٧

)(١
)(٢
)(٣
)(٤
)(٥
)(٦
)(٧

ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﻭﻋﺎﺓ .٢٧٠/١
ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﻭﺘﺭﺍﺠﻡ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﻭﺍﻟﻠﻐﻭﻴﻴﻥ.٣٤٢ :
ﺇﻨﺒﺎﻩ ﺍﻟﺭﻭﺍﺓ .٢٤٧/٣
ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﻭﻋﺎﺓ .٢٧٠/١

ﻴﻨﻅﺭ :ﺇﻨﺒﺎﻩ ﺍﻟﺭﻭﺍﺓ .٢٤٧/٣
ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ٣٤٢ :ـ .٣٤٣
ﻴﻨﻅﺭ :ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﻭﻋﺎﺓ .٢٧٠/١
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ﻜﺘﺎﺏ ))ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﺏ(( ﻟﻠﻤﺒﺭﺩ ﻜﺘﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺘﻨﺎﻭل ﻓﻴﻪ ﻤﺅﻟﻔﻪ

ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﺤﻭ ،ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﺃﻭﺍﺌل ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﻟﺠﺕ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻭﺍﻟﺼﺭﻑ
ﺒﺎﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺒﺴﻭﻁﺔ) ،(٢ﺃﻟﻔﻪ ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ ﻓﻲ ﺯﻤﻥ ﺸﻴﺨﻭﺨﺘﻪ
ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺍﻜﺘﻤل ﻨﻀﺠﻪ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻭﻋﻤﻕ ﺘﻔﻜﻴﺭﻩ ﻭﺍﺴﺘﻭﺕ ﺜﻘﺎﻓﺘﻪ ،ﻟﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ

ﺃﻨﻔﺱ ﻤﺅﻟﻔﺎﺘﻪ ﻭﺃﻨﻀﺞ ﺜﻤﺭﺍﺘﻪ).(٣

ﻭﻗﺩ ﻨﺎل ))ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﺏ(( ﻋﻨﺎﻴﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ،ﻓﺎﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻨﻬﻡ
ﻜﺎﻥ ﻴﻨﻘل ﻤﻨﻪ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ

ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺸﻜﻼﺘﻪ).(٥

)(٤

ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺸﺭﺤﻪ ﻭﺃﻭﻀﺢ ﻤﺴﺎﺌﻠﻪ

ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻟﻔﺕ ﻨﻅﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺸﻬﺎﺩ
ﺒﺎﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ،ﻭﻓﻲ ﺃﺤﻴﺎﻥ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻜﺎﻥ ﻴﻔﺼل ﺍﻟﻘﻭل ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺎﺕ ،ﻭﻫﺫﺍ
ﻤﺎ ﻨﺒﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺤﻘﻕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﺍﻟﺨﺎﻟﻕ ﻋﻀﻴﻤﺔ ﺇﺫ ﻗﺎل ﻓﻲ

ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ":ﻭﺸﻭﺍﻫﺩ ))ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﺏ(( ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﺘﺠﺎﻭﺯﺕ ﺨﻤﺱ
ﻤﺌﺔ ﺁﻴﺔ ،ﻭﻜﺎﻥ ﻴﺒﺴﻁ ﺍﻟﻘﻭل ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﻭﻴﺫﻜﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ

ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ").(٦

ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ،ﻭﻫﺫﺍ

ﻫﻭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﺒﺎﺤﺙ ﺍﻵﺘﻴﺔ ﺒﻌﻭﻥ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ.

)(١

)(٢

ﻟﺨﺼﺕﹸ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﻤﻤﺎ ﻜﺘﺒﻪ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﺍﻟﺨﺎﻟﻕ ﻋﻀﻴﻤﺔ ﻓﻲ
ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﺏ ﻟﻠﻤﺒﺭﺩ  ٧٠/١ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ.
ﻴﻨﻅﺭ :ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﺍﻟﺨﺎﻟﻕ ﻋﻀﻴﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﺏ .٧٠/١

)(٣

ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ  ٧٠/١ﻭ ٧٥ـ .٧٦

)(٥

ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ .٨٨/١

)(٤

)(٦

ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ .٨١/١
ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ .٩٥/١
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??????? ????? ?? ????????? ????? ??? ?? ?????? ?????? ????? ?? ?????? ???? ???? ???????:



 
 

ﻋﻨﺩ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ ﺒﻬﺎ ﻨﻠﺤﻅ ﺃﻥ ﻁﺭﻴﻘﺘﻪ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺸﺎﻫﺩ ﻵﺨﺭ ،ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ:

ﺃﻭﻻﹰ :ﺍﻹﺘﻴﺎﻥ ﺒﺎﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻟﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﺒﻪ ﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻨﺤﻭﻴﺔ ﺩﻭﻥ

ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻭﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ ﺭﺃﻱ ﺘﻔﺴﻴﺭﻱ ،ﻤﻥ ﺫﻟﻙ:
 .١ﻗﺎل ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﻤﻥ
ﻤﻭﺍﻀﻊ ﺇﻋﻤﺎﻟﻪ ﻤﺠﻴﺄﻩ ﻤﻨﻭﻨﺎﹰ ":ﻓﻤﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻤﻨﻭﻨﺎﹰ ﻗﻭﻟﻪ M :
¡  .(٢)"(١)L© ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ﻨﺭﻯ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ ﺠﺎﺀ ﺒﺎﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﻟﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ

ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﺃﻱ ﺘﻔﺴﻴﺭﻱ ﺃﻭ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺭﺃﻱ.

 .٢ﻗﺎل ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺍﺯ ﺒﺩل ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻜﺭﺓ
ﻭﺒﺎﻟﻌﻜﺱ":ﻭﻨﻅﻴﺭ ﺒﺩل ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻨﺤﻭ ﻗﻭل ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل:
L > = < ; : 9 8 7M

)(٣

 ...ﻭﺒﺩل

ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻜﺭﺓ  ..ﻭﻨﻅﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﻗﻭل ﺍﷲ< ; : 9 M :
= > ? @ .(٥)"(٤) L
ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ :ﺍﻹﺘﻴﺎﻥ ﺒﺎﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻟﻠﺘﻤﺜﻴل ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻨﺤﻭﻴﺔ ﺫﻜﺭﻫﺎ
ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻭﺩﻭﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﻟﻪ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﺠﺎﺀ ﺒﻪ ﻟﻺﺸﺎﺭﺓ
)(١

ﺍﻟﺒﻠﺩ ١٤ :ـ .١٥

)(٢

ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﺏ ﻟﻠﻤﺒﺭﺩ .١٥٢/١

)(٤

ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ٥٢ :ـ .٥٣

)(٣

)(٥

ﺍﻟﻔﺎﺘﺤﺔ ٦ :ـ .٧

ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﺏ .١٦٤/١
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ﺇﻟﻰ ﺩﻓﻊ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ ،ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻗﻭل ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ

ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻌﻁﻑ ﺒـ )ﺃﻭ(":ﻓﺈﻥ ﻨﻬﻴﺕ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﻗﻠﺕ :ﻻ ﺘﺠﺎﻟﺱ

ﺯﻴﺩﺍﹰ ﺃﻭ ﻋﻤﺭﺍﹰ ،ﺃﻱ :ﻻ ﺘﺠﺎﻟﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ،ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻗﻭل
ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل ،(٢)"(١)Læ å ä ã â á M :ﻓﻨﺤﻥ ﻨﻼﺤﻅ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﻨﺹ ﺃﻨﻪ ﺫﻜﺭ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻨﺤﻭﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻌﻁﻑ ﺒﺤﺭﻑ ﺍﻟﻌﻁﻑ )ﺃﻭ( ،ﺜﻡ
ﺍﺴﺘﺸﻬﺩ ﺒﺂﻴﺔ ﻜﺭﻴﻤﺔ.
ﻭﺃﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ ﺠﺎﺀ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﻟﻴﺒﻴﻥ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﺸﻜل ﻋﻠﻰ

ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻘﺩ ﻴﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻁﻑ ﺒـ )ﺃﻭ( ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ ﻟﻠﺸﻙ ،ﻓﺄﺭﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ ﺃﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎل ﺒﺎﻹﺘﻴﺎﻥ ﺒﺎﻵﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ
ﺃﻥ ﺤﺭﻑ ﺍﻟﻌﻁﻑ ﻫﻨﺎ ﺠﺎﺀ ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻵﺜﻡ ﻭﺍﻟﻜﻔﻭﺭ،
ﻓﻬﻤﺎ ﻀﺭﺒﺎﻥ ﻤﺴﺘﻘﻼﻥ ﻭﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺃﻫل ﻷﻥ ﻻ ﻴﻁﺎﻉ .ﻭﻗﺩ ﺃﻭﻀﺢ

ﺍﻟﺯﺠﺎﺝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻘﺎل)":ﺃﻭ( ﻫﻬﻨﺎ ﺃﻭﻜﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻭ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻭﺍﻭ ﺇﺫﺍ ﻗﻠﺕ:

ﻻ ﺘﻁﻊ ﺯﻴﺩﺍﹰ ﻭﻋﻤﺭﺍﹰ ﻓﺄﻁﺎﻉ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺹ؛ ﻷﻨﻪ ﺃﻤﺭﻩ ﺃﻥ ﻻ
ﻴﻁﻴﻊ ﺍﻻﺜﻨﻴﻥ .ﻓﺈﺫﺍ ﻗﺎل :ﻭﻻ ﺘﻁﻊ ﺁﺜﻤﺎﹰ ﺃﻭ ﻜﻔﻭﺭﺍﹰ ،ﻓـ )ﺃﻭ( ﺩﻟﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺃﻫل ﻷﻥ ﻴﻌﺼﻰ.(٣)"...

ﻓﺎﻟﻤﺒﺭﺩ ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﻜﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻬﺎ ﺠﺎﺀ
ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ ﺒﺎﻵﻴﺔ ﻗﺎﻤﺕ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ :ﺍﻹﺘﻴﺎﻥ ﺒﺸﺎﻫﺩ ﻗﺭﺁﻨﻲ ﺍﺴﺘﺸﻬﺩ ﺒﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ

ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻜﻠﻡ ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ؛ ﻟﻺﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﻀﻪ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺸﻬﺎﺩ،
ﻤﻥ ﺫﻟﻙ:

)(١
)(٢
)(٣

ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ.٢٤ :
ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﺏ ﻟﻠﻤﺒﺭﺩ .١٤٩/١
ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺇﻋﺭﺍﺒﻪ ﻟﻠﺯﺠﺎﺝ .٢٦٣/٥
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??????? ????? ?? ????????? ????? ??? ?? ?????? ?????? ????? ?? ?????? ???? ???? ???????:



ﻗﻭل ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺼﻭل

)ﻤﺎ( ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﺫﻜﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻗل ...":ﻭﻜﺫﺍ ﻗﻴل
ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﻋﺯ ﻭﺠلL 2 1 0 M :

)(١

ﺃﻱ :ﻭﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ،ﻭﻗﺎﻟﻭﺍ :ﻭﺍﻟﺫﻱ

ﺒﻨﺎﻫﺎ") .(٢ﻓﻨﺤﻥ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻨﻪ ﺼﺩﺭ ﺍﻻﺴﺘﺸﻬﺎﺩ ﺒﺎﻵﻴﺔ ﺒـ )ﻗﻴل( ﻟﻠﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ
ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﺸﻬﺎﺩ ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ،ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺘﻀﻌﻴﻔﻪ ﻟﻬﺫﺍ

ﺍﻻﺴﺘﺸﻬﺎﺩ؛ ﻷﻥ )ﻗﻴل( ﺼﻴﻐﺔ ﺘﻤﺭﻴﺽ .ﻭﻴﺅﻴﺩ ﺭﻓﻀﻪ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺸﻬﺎﺩ ﺃﻨﻪ
ﺫﻜﺭ ﺭﺃﻴﻪ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻵﻴﺔ ﻓﻘﺎل":ﺃﻱ :ﻭﺒﻨﺎﺌﻬﺎ" ﺜﻡ ﻗﺎل ﻤﺒﻴﻨﺎﹰ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻵﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻗﻭل ﻤﻥ ﺤﻤل )ﻤﺎ( ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺼﻭﻟﻴﺔ":ﻭﻗﺎﻟﻭﺍ :ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺒﻨﺎﻫﺎ".

ﻓﻬﻭ ﺠﺎﺀ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺸﻬﺎﺩ ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻀﻌﻴﻔﻪ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﺼﻭﺍﺏ ﻋﻨﺩﻩ
ل )ﻤﺎ( ﻭﺍﻟﻔﻌل
ﺃﻥ )ﻤﺎ( ﻫﻨﺎ ﻤﺼﺩﺭﻴﺔ ،ﻓﺎﻟﻘﺴﻡ ﻭﻗﻊ ﺒﺎﻟﺴﻤﺎﺀ ﻭﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ،ﻓﺘﺄ ﻭ َ

ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺒﺎﻟﻤﺼﺩﺭ )ﺒﻨﺎﺀ().(٣

ﻭﻟﻌل ﺍﻟﺫﻱ ﺤﻤل ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻭل ﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻷﺼل ﻓﻲ )ﻤﺎ(

ﺍﻟﻤﻭﺼﻭﻟﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻗل ،ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺤﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻗل ﺇﻻ ﺇﺫﺍ
ﻟﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺤﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ .ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓـ )ﻤﺎ( ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ

ﺘﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻭﺼﻭﻟﺔ ﻭﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺼﺩﺭﻴﺔ ،ﻭﺤﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﻴﺔ
ﺃﺭﺠﺢ ﻟﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺄﻭﻴل.

)(١
)(٢
)(٣

ﺍﻟﺸﻤﺱ.٥ :
ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﺏ  .١٧٩/١ﻭﻜﺭﺭ ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ ﻨﺤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻭل ﻓﻲ  ٥١/٢ﻭ.٢٩٥/٢
ﺃﻭﺩ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﻤﻥ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ )ﻤﺎ( ﻤﻭﺼﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ
ﻭﻤﺠﺎﻫﺩ ﻭﺃﺒﻭ ﻋﺒﻴﺩﺓ ﻤﻌﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ ،ﻭﻤﻤﻥ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺼﺩﺭﻴﺔ ﻗﺘﺎﺩﺓ ﺒﻥ

ﺩﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﺴﺩﻭﺴﻲ ﻭﺍﻟﻤﺒﺭﺩ ﻭﺍﻟﺯﺠﺎﺝ) .ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻷﺒﻲ ﺤﻴﺎﻥ
ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ  .(٤٧٣/٨ﻭﺠﻭﺯ ﺍﻟﻁﺒﺭﻱ ﺍﻟﻭﺠﻬﻴﻥ) .ﻴﻨﻅﺭ :ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻥ ﺘﺄﻭﻴل ﺁﻱ
ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻟﻠﻁﺒﺭﻱ .(٤٣٨/٢٤
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ﻭﻗﺩ ﺭﺩ ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ ﻗﻭل ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ ﻓﻘﺎل":ﺠﻌﻠﺕ )ﻤﺎ( ﻤﺼﺩﺭﻴﺔ ﻓﻲ
ﻗﻭﻟﻪ L6 5 M L 2 1 M
ﻟﻘﻭﻟﻪ L < M

)(٣

)(١

L : 9M

)(٢

 ،ﻭﻟﻴﺱ ﺒﺎﻟﻭﺠﻪ؛

ﻭﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﻨﻅﻡ ،ﻭﺍﻟﻭﺠﻪ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ

ﻤﻭﺼﻭﻟﺔ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺃﻭﺜﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻭﺼﻔﻴﺔ").(٤

ﻭﺍﻋﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻗﻭل ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﺭﺩ؛ ﻷﻨﻪ ﺒﻨﻰ

ﺍﻋﺘﺭﺍﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺠﻌﻠﺕ )ﻤﺎ( ﻤﺼﺩﺭﻴﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﺤﻴﻨﺌﺫ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺘﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ  L < Mﻻ ﻴﻌﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺫﻜﻭﺭ ،ﻓﺈﺫﺍ
ﺠﻌﻠﺕ )ﻤﺎ( ﻤﻭﺼﻭﻟﺔ ﺼﺢ ﻋﻭﺩ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ .ﻗﺎل ﺃﺒﻭ ﺤﻴﺎﻥ":ﻭﻻ ﻴﻠﺯﻡ
ﺫﻟﻙ؛ ﻷﻨﺎ ﺇﺫﺍ ﺠﻌﻠﻨﺎﻫﺎ ﻤﺼﺩﺭﻴﺔ ﻋﺎﺩ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﺴﻴﺎﻕ
ﺍﻟﻜﻼﻡ ،ﻓﻔﻲ )ﺒﻨﺎﻫﺎ( ﻀﻤﻴﺭ ﻋﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ،ﺃﻱ :ﻭﺒﻨﺎﻫﺎ ﻫﻭ ،ﺃﻱ:

ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ  ...ﻭﻋﻭﺩ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻜﺜﻴﺭ").(٥

 
 

ﺍﻋﺘﻤﺩ ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ،ﻭﻟﻴﺱ ﻫﺫﺍ
ﻏﺭﻴﺒﺎﹰ ﻓﺎﻟﻤﺒﺭﺩ ﺃﺤﺩ ﺃﺌﻤﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ،ﻭﻋﻨﻪ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ
ﻜﺘﺒﻭﺍ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ .ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ:

)(١
)(٢
)(٣
)(٤

)(٥

ﺍﻟﺸﻤﺱ.٦ :
ﺍﻟﺸﻤﺱ.٧ :
ﺍﻟﺸﻤﺱ.٨ :

ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﻋﻥ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﻏﻭﺍﻤﺽ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﻋﻴﻭﻥ ﺍﻷﻗﺎﻭﻴل ﻓﻲ ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل

ﻟﻠﺯﻤﺨﺸﺭﻱ .٣٨٢/٦
ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻷﺒﻲ ﺤﻴﺎﻥ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ .٤٧٤ /٨
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??????? ????? ?? ????????? ????? ??? ?? ?????? ?????? ????? ?? ?????? ???? ???? ???????:



ﻫﻭ ﺒﻴﺎﻥ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺒﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺏ) .(١ﻭﻻ ﺘﺨﻔﻰ
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ).(٢

ﻭﻫﺫﻩ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﺭﺴﻡ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻱ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ
ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﺏ ،ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺒﺎﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻵﺘـﻴﺔ:

ﺃﻭﻻﹰ :ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﺭ ﺒﻴﻥ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ :ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺘﻔﺴﻴﺭ

ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺒﺎﻟﻘﺭﺁﻥ ،ﻭﻜﺜﻴﺭﹰﺍ ﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ ﻴﻨﻅﱢﺭ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺁﻴﺔ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺁﻴﺔ
ﺃﺨﺭﻯ ،ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ":ﻭﺃﻤﺎ ﻗﻭﻟﻪ ﻋﺯ ﻭﺠل2 1 M :
L3

)(٣

ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ .ﻓﺈﻥ ﻗﺎل ﻗﺎﺌل :ﺃﻓَﺄﻤ ﺭ ﺍﷲ ﺒﺫﻟﻙ ﻟﻴﺨﻭﻀﻭﺍ

ﻭﻴﻠﻌﺒﻭﺍ؟! ﻗﻴل :ﻤﺨﺭﺠﻪ ﻤﻥ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻋﻴﺩ ،ﻜﻤﺎ ﻗﺎل ﻋﺯ
ﻭﺠلL Q P O M :

)(٤

ﻭ .(٥)LL K J I H G M

ﻭﺃﻤﺎ ﻗﻭﻟﻪL Q P O N M :

)(٦

ﻓﺈﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﺒﺠﻭﺍﺏ ،ﻭﻟﻜﻥ

ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ :ﺫﺭﻫﻡ ﻻﻋﺒﻴﻥ ،ﺃﻱ :ﺫﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻟﻌﺒﻬﻡ").(٧

)(١
)(٢

ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻟﻠﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻟﻠﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺴﺎﻋﺩ ﺒﻥ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﻁﻴﺎﺭ.٣٨ :
ﻻﺒﺩ ﻟﻲ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺃﺫﻜﱢﺭ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﻓﺈﻨﻪ ﻟﻡ
ﻴﻘﺼﺩ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﻗﺼﺩﺍﹰ ﺃﻭﻟﻴﺎﹰ ،ﺒل ﻜﺎﻥ ﻗﺼﺩﻩ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﺘﺄﺼﻴلَ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ،
ﺃﻤﺎ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﻓﻘﺩ ﺫﻜﺭﻩ ﻋﺭﻀﺎﹰ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻜﻭﻥ ﻜﺘﺎﺒﻪ ))ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﺏ(( ﻜﺘﺎﺏ ﻨﺤﻭ
ﻭﻟﻴﺱ ﻜﺘﺎﺏ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﻠﻭﻡ .ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ

)(٣

ﺒﺎﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻔﺔ ﻭﻻ ﺒﺄﻗﻭﺍل ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﻭﻻ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻴﻥ.
ﺍﻟﺤﺠﺭ.٣ :

)(٤

ﻓﺼﻠﺕ.٤٠ :

)(٦

ﺍﻷﻨﻌﺎﻡ.٩١ :

)(٥

)(٧

ﺍﻟﻜﻬﻑ.٢٩ :

ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﺏ .٨٤/٢


11

٢٥٣


Published by Arab Journals Platform, 2021

Midad AL-Adab Refereed Quarterly Journal, Vol. 4 [2021], Iss. 4, Art. 7



ﻓﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ ﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ L3 2 1 M
ﺨﺭﺝ ﻤﺨﺭﺝ ﺍﻟﻭﻋﻴﺩ ،ﻤﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺒﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ:
 LL K J I H GMﻓﺈﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﺃﻤﺭﺍﹰ ﺒﺎﻟﻜﻔﺭ ،ﻤﻌﺎﺫ ﺍﷲ ﺃﻥ
ﻴﺄﻤﺭ ﺍﷲ ﺒﺎﻟﻜﻔﺭ! ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﻭﻋﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ،ﻭﻜﺫﺍ ﻗﻭﻟﻪ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ:
 L Q P OMﺨﺭﺝ ﻤﺨﺭﺝ ﺍﻟﻭﻋﻴﺩ.
ﻭﻨﻼﺤﻅ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ ﺠﺎﺀ ﺒﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰP O N M :
 LQﻟﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﺘﻨﺎﻅﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻫﻡ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﻗﻭﻟﻪ 1 M
.L 3 2
ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻗﻭل ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻭﺍﻭ ﻭﺍﻟﻨﻭﻥ ﺃﻭ

ﺍﻟﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺠﻤﻊ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﻭﻓﻲ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻗل":ﺍﻋﻠﻡ
ﺃﻥ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻵﺩﻤﻴﻴﻥ ﻓﻐﻴﺭ ﻤﻤﺘﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻭ ﻭﺍﻟﻨﻭﻥ  ...ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ
ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻵﺩﻤﻴﻴﻥ ﻟﻡ ﺘﻠﺤﻘﻪ ﺍﻟﻭﺍﻭ ﻭﺍﻟﻨﻭﻥ  ...ﻓﺈﻥ ﻗﺎل ﻗﺎﺌل :ﻓﻘﺩ ﻗﺎل ﺍﷲ ﻋﺯ
ﻭﺠل ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻵﺩﻤﻴﻴﻥÁ À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ M :
LÂ

)(١

ﻓﺎﻟﺠﻭﺍﺏ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ :ﺃﻨﻪ ﻟﻤﺎ ﺃﺨﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﺴﺠﻭﺩ ـ ﻭﻟﻴﺱ

ﻤﻥ ﺃﻓﻌﺎﻟﻬﺎ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻥ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻵﺩﻤﻴﻴﻥ ـ ﺃﺠﺭﺍﻫﻡ ﻤﺠﺭﺍﻫﻡ؛ ﻷﻥ
ﺍﻵﺩﻤﻴﻴﻥ ﺇﻨﻤﺎ ﺠﻤﻌﻭﺍ ﺒﺎﻟﻭﺍﻭ ﻭﺍﻟﻨﻭﻥ؛ ﻷﻥ ﺃﻓﻌﺎﻟﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ .ﻓﺈﺫﺍ ﺫﹸﻜﺭ
ﻏﻴﺭﻫﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻔﻌل ﺼﺎﺭ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺴﻬﻡ  ...ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻗﻭﻟﻪ ﻋﺯ ﻭﺠل¼ » M :
½ ¾L

)(٢

ﻟﻤﺎ ﺃﺨﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻔﻌل ـ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺤﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﻔﻌل ﺒﻬﺎ

ﺕ ﻟﻙ .ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻗﻭﻟﻪM L M :
ﻓﺘﺠﺭﻱ ــ ﻜﺎﻨﺕ ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﹸ

)(١
)(٢

ﻴﻭﺴﻑ.٤ :
ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ.٣٣ :
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LSRQPO N

)(١

ﺇﻨﻤﺎ ﺫﻟﻙ ﻟﺩﻋﻭﺍﻫﻡ ﺃﻨﻬﺎ

ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭﺃﻨﻬﺎ ﺘﹸﻌﺒﺩ ﺒﺎﺴﺘﺤﻘﺎﻕ.(٢)"...
ﻨﺭﻯ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ ﺫﻜﺭ ﺃﻨﻪ ﺍﺴ ﹸﺘ ﻌﻤل ﺠﻤ ﻊ ﺍﻟﻤﺫﻜﺭ ﺍﻟﺴﺎﻟﻡ
))ﺴﺎﺠﺩﻴﻥ(( ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻭﻑ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﻗل ،ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻨﻪ

ل
ﻟﻤﺎ ﻨﹸﺴﺏ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻗل ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻥ ﺃﻓﻌﺎل ﻭﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻗل ﻋﻭﻤَ 

ﻤﻌﺎﻤﻠ ﹶﺘ ﻪ .ﺜﻡ ﻨﻅﱠﺭ ﻟﻬﺫﺍ ﺒﺂﻴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﺴﺘﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﺫﻜﺭ ﺍﻟﺴﺎﻟﻡ ﻟﻐﻴﺭ
ﺍﻟﻌﺎﻗل ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤﺘﺼل ﺒﺎﻟﻭﺍﻭ ﻭﺍﻟﻨﻭﻥ ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻗل؛
ﻷﻨﻪ ﻋﻭﻤل ﻓﻴﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻗل ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﺎﻗل ﻷﻨﻪ ﻨﹸﺴﺏ ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻗل ﻤﺎ ﻫﻭ

ﻤﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻌﺎﻗل ،ﻓﺒﻴﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻤﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ
ﻭﻟﻴﺱ ﺸﺎﺫﺍﹰ.
ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ :ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻹﻋﺭﺍﺏ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ :ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻗﺭﺍﺀﺘﻲ
ﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﺏ ﻟﻠﻤﺒﺭﺩ ﻭﺠﺩ ﹸﺘ ﻪ ﻴﻭﻅﻑ ﺍﻹﻋﺭﺍﺏ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻵﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﺘﻭﻅﻴﻔﺎﹰ ﺒﺩﻴﻌﺎﹰ؛ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻗﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺤﺩﻴﺜﻪ ﻋﻠﻰ ﻜﺴﺭ ﻫﻤﺯﺓ

)ﺇﻥ (ﻭﻓﺘﺤﻬﺎ":ﻓﺄﻤﺎ ﻗﻭﻟﻪ ﻋﺯ ﻭﺠل¹ ¸ ¶ µ ´ ³ M :
L¼ » º

)(٣

ﻓﻤﻌﻨﺎﻩ :ﺇﻻ ﻭﻫﺫﺍ ﺸﺄﻨﻬﻡ) ،(٤ﻭﻫﻭ ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻡ

ﺠﻭﺍﺏ ﻟﻘﻭﻟﻬﻡ.(٥)L j i h g f e d c M :
ﻭﺃﻤﺎ ﻗﻭﻟﻪ ﻋﺯ ﻭﺠل¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ M :
)(١
)(٢
)(٣
)(٤

ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ.٦٣ :
ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﺏ  ٢٢٣/٢ـ .٢٢٤
ﺍﻟﻔﺭﻗﺎﻥ.٢٠ :
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﻗﻭل ﻤﻥ ﻭﺠﻪ ﺍﻵﻴﺔ ﺒﺄﻨﻪ ﻜﹸﺴﺭﺕ ﻫﻤﺯﺓ )ﺇﻥ( ﺒﻌﺩ )ﺇﻻ(

ﻟﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺈﻀﻤﺎﺭ ﻭﺍﻭ ،ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ :ﺇﻻ ﻭﺇﻨﻬﻡ) . ...ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ ﻟﻠﻭﺍﺤﺩﻱ
)(٥

.(٤٤٥/١٦
ﺍﻟﻔﺭﻗﺎﻥ.٧ :
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¸L

)(١

ﻓـ )ﺃﻨﻬﻡ( ﻭﺼﹶﻠﺘﹸﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﻔﺎﻋل ،ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﺍﷲ

ﺃﻋﻠﻡ :ﻭﻤﺎ ﻤ ﹶﻨﻌﻬﻡ ﺇﻻ ﹸﻜ ﹾﻔﺭﻫﻡ").(٢
ﻓﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ ﻭﻅﻑ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻜﺴﺭ ﻫﻤﺯﺓ )ﺇﻥ (ﻭﻓﺘﺤﻬﺎ ﻟﻴﺒﻴﻥ
ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻵﻴﺘﻴﻥ ،ﻭﺃﺭﻯ ﺃﻨﻪ ﻻﺒﺩ ﻟﻲ ﻤﻥ ﻭﻗﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﻟﻪ ":ﻭﻫﻭ ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻡ
ﺠﻭﺍﺏ ﻟﻘﻭﻟﻬﻡ" L j i h g f e d c M :؛ ﺇﺫ
ﻴﻅﻬﺭ ﻟﻲ ﺃﻨﻪ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺭﻭﻱ ﻓﻲ ﺴﺒﺏ ﻨﺯﻭل ﺍﻵﻴﺔ؛
ﻓﻘﺩ ﺭﻭﻯ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﻱ ﻋﻥ ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ "ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ ﻟﻤﺎ
ﻋﻴﺭﻭﺍ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺒﺎﻟﻔﺎﻗﺔ ﻭﻗﺎﻟﻭﺍe d c M :
 L j i h g fﺤﺯﻥ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺴﻠﻡ ﻓﻨﺯل ﺠﺒﺭﻴل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻤﻥ ﻋﻨﺩ ﺭﺒﻪ ﻤﻌﺯﻴﺎﹰ ﻟﻪ ،ﻓﻘﺎل :ﺍﻟﺴﻼﻡ
ﻋﻠﻴﻙ ﻴﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ،ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺯﺓ ﻴﻘﺭﺌﻙ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﻴﻘﻭل ﻟﻙ´ ³ M :
¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ
¿ ،(٣)"Lﻭﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ ﻟﻡ ﻴﺼﺭﺡ ﺒﺫﻜﺭ ﺴﺒﺏ ﺍﻟﻨﺯﻭل؛ ﻷﻥ ﻜﺘﺎﺒﻪ
ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﺏ ﻟﻴﺱ ﻜﺘﺎﺏ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻜﻲ ﻴﻔﺼل ﻓﻴﻪ ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ ﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ ﺒﺤﺘﺔ.
ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ :ﺤﻤل ﺍﻵﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺴﻥ ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ ﺍﻹﻋﺭﺍﺒﻴﺔ :ﻗﺩ ﺘﺤﺘﻤل ﺍﻵﻴﺔ
ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻭﺠﻪ ﺇﻋﺭﺍﺒﻲ ،ﻓﻴﺫﻜﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ ﺜﻡ ﻴﺴﺘﺒﻌﺩ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻭﻴﺴﺘﺤﺴﻥ
ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻵﺨﺭ ،ﻭﻋﻨﺩ ﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﺤﺴﻨﻬﺎ ﻨﺭﻯ ﺃﻨﻬﺎ

ﺘﺘﻼﺀﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﺘﻜﻠﻔﺔ.

)(١

ﺍﻟﺘﻭﺒﺔ.٥٤ :

)(٣

ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﻱ ﻓﻲ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﺯﻭل ٣٣٢ :ﻤﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺠﻭﻴﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻀﺤﺎﻙ ﻋﻥ ﺍﺒﻥ

)(٢

ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﺏ .٣٤٥/٢

ﻋﺒﺎﺱ.
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??????? ????? ?? ????????? ????? ??? ?? ?????? ?????? ????? ?? ?????? ???? ???? ???????:



ﻥ( ﻭﺇﺒﻁﺎل
ﻓﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻗﻭل ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﻜﻼﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺤﺫﻑ )ﺃ 
ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﺒﻘﺎﺌﻪ ...":ﻓﺄﻤﺎ ﻗﻭل ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠلz y x wM :
{ | }L

)(١

ﻓﺘﻘﺩﻴﺭﻩ ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻡ :ﻗل ﺃﻓﻐﻴﺭ ﺍﷲ ﺃﻋﺒﺩ ﻓﻴﻤﺎ

ﺘﺄﻤﺭﻭﻨﻲ ،ﻓـ )ﻏﻴﺭ( ﻤﻨﺼﻭﺏ ﺒـ )ﺃﻋﺒﺩ( .ﻭﻗﺩ ﻴﺠﻭﺯ ـ ﻭﻫﻭ ﺒﻌﻴﺩ ـ
ﻋﻠﻰ ﻗﻭﻟﻙ)) :ﺃﻻ ﺃﻴﻬﺫﺍ ﺍﻟﺯﺍﺠﺭﻱ ﺃﺤﻀ ﺭ ﺍﻟﻭﻏﻰ(() ،(٢ﻓﻜﺄﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ :ﻗل

ﺃﻓﻐﻴﺭ ﺍﷲ ﺘﺄﻤﺭﻭﻨﻲ ﺃﻋﺒﺩ) ،(٣ﻓﺘﻨﺼﺏ )ﻏﻴﺭ( ﺒـ )ﺘﺄﻤﺭﻭﻨﻲ() ،(٤ﻭﻗﺩ ﺃﺠﺎﺯﻩ
ﺴﻴﺒﻭﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ .ﻭﻫﺫﺍ ﻗﻭل ﺁﺨﺭ ﻭﻫﻭ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﺒﺎﺀ ﻜﻤﺎ ﻗﺎل:
ﺕ ﺒﻪ
ﺃﻤﺭ ﹸﺘﻙ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻓﺎﻓﻌل ﻤﺎ ُﺃﻤ ﺭ ﹶ

ﻙ ﺫﺍ ﻤﺎل ﻭﺫﺍ ﻨﺸﺏ
ﻓﻘﺩ ﺘﺭﻜ ﹸﺘ 

ﻭﺃﻨﺎ ﺃﻜﺭﻩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﺒﻌﺩﻩ ،ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ

ﻥ(").(٥
ﻴﻨﺼﺏ ﻏﻴﺭﺍﹰ ﺒـ )ﺃﻋﺒﺩ(؛ ﻷﻥ )ﺃﻋﺒﺩ( ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺼﻠﺔ )ﺃ 

ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺭﺘﻀﺎﻩ ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ ﻭﺠﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻜﻠﻑ ﻭﻴﻔﻬﻡ ﺒﻪ

ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ،ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﺒﻌﺩﻫﺎ ﻤﺘﻜﻠﻔﺔ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ،
ﻭﺍﻷﺼل ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻤﻜﻥ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺒﺩﻭﻨﻪ.

)(١
)(٢

ﺍﻟﺯﻤﺭ.٦٤ :
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻨﹸﺼﺏ ﺍﻟﻔﻌل )ﺃﺤﻀﺭ( ﻋﻠﻰ ﺇﻀﻤﺎﺭ )ﺃﻥ) .(ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﺏ
 ٨٢/٢ـ  .(٨٣ﻓﻜﻤﺎ ﺠﺎﺯ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺇﻀﻤﺎﺭ )ﺃﻥ (ﻴﺠﻭﺯ ﺇﻀﻤﺎﺭ )ﺃﻥ (ﻗﺒل
ﺍﻟﻔﻌل )ﺃﻋﺒﺩ( ،ﻭﻗﺩ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻔﻌل )ﺃﻋﺒﺩ(؛ ﻷﻨﻪ ﻟﻤﺎ ﺤﺫﻓﺕ )ﺃﻥ (ﺒﻁل ﻋﻤﻠﻬﺎ) .ﻴﻨﻅﺭ:

)(٣

)(٤

ﺍﻟﺩﺭ ﺍﻟﻤﺼﻭﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻜﻨﻭﻥ ﻟﻠﺴﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ  ٤٣٩/٩ـ .(٤٤٠
ﻜﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﺏ ﻭﺃﺭﻯ ﺃﻨﻪ ﻴﻭﺠﺩ ﺴﻘﻁ ،ﻭﺍﻟﺼﻭﺍﺏ :ﺃﻓﻐﻴﺭ ﺍﷲ
ﺘﺄﻤﺭﻭﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﻋﺒﺩ) .ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﺩﺭ ﺍﻟﻤﺼﻭﻥ .(٤٤٠/٩
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﺅﻭل ﻤﻥ )ﺃﻥ (ﺍﻟﻤﻀﻤﺭﺓ ﻭﺍﻟﻔﻌل )ﺃﻋﺒﺩ( ﺒﺩل ﻤﻥ

)ﻏﻴﺭ( ﺒﺩل ﺍﺸﺘﻤﺎل ،ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ :ﺃﻓﻐﻴﺭ ﺍﷲ ﺘﺄﻤﺭﻭﻨﻲ ﻋﺒﺎﺩﺘﻪ) .ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
)(٥

ﻨﻔﺴﻪ(.
ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﺏ .٨٣/٢
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ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻗﻭل ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﻜﻼﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺼ ﻭل

)ﻤﺎ( ﻭﻤﺠﻴﺌﻪ ﺩﺍﻻﹰ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻗل":ﻓﺈﻥ ﻗﻴل :ﻓﻘﺩ ﻗﺎل ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل:
L 2 1 0M

)(١

@ LA

)(٢

ﻥ ﺒﻨﺎﻫﺎ ،ﻭﻜﺫﻟﻙ ? > = < ;M
ﻭﻤﻌﻨﺎﻩ :ﻭﻤ 
ﻗﻴل :ﻗﺩ ﻗﻴل ﺫﻟﻙ ،ﻭﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﻭﻥ

ﻏﻴﺭﻩ ،ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ :ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻭﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ،ﻭﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺃﺯﻭﺍﺠﻬﻡ ﺃﻭ ﻤﻠﹾﻙ ﺃﻴﻤﺎﻨﻬﻡ.
ﻓﻬﻲ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﺇﻥ ﺩﻟﺕ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻤﻥ ﻴﻤﻠﻙ ،ﻜﻘﻭﻟﻙ :ﻫﺫﺍ ﻤﻠﻙ ﻴﻤﻴﻨﻙ،
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺜﻭﺏ ﹶﻨﺴﺞ ﺍﻟﻴﻤﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﺭﻫﻡ ﻀﺭﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ .ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ

ﻗﺎﻟﻭﺍ ﻟﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻨﻌﺕ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﻨﻌﻭﺕ؛ ﻷﻥ )ﻤﺎ( ﺇﻨﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ

ﻟﺫﻭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻵﺩﻤﻴﻴﻥ ﻭﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻵﺩﻤﻴﻴﻥ.(٣)"...

ﺍﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ ﺤﻤل )ﻤﺎ( ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﻴﺔ ﻭﻟﻡ ﻴﺭﺘﺽﹺ ﺤﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ

ﺍﻟﻤﻭﺼﻭﻟﺔ ،ﻭﺼﺭﺡ ﺒﺎﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ ﺍﺨﺘﺎﺭ ﻤﺎ ﺍﺨﺘﺎﺭﻩ ﻓﻘﺎل":ﻭﻟﻭ
ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻗﺎﻟﻭﺍ ]ﻴﻌﻨﻲ :ﻜﻭﻥ )ﻤﺎ( ﻤﻭﺼﻭﻟﺔ[ ﻟﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻨﻌﺕ
ﻉ ﺘﺄﻭﻴلٍ ﻭﻨﺤﻥ ﻟﺴﻨﺎ ﻤﻀﻁﺭﻴﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﻨﺎ،
ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﻨﻌﻭﺕ" ،ﻭﻫﺫﺍ ﻓﻴﻪ ﻨﻭ 
ﻟﺫﺍ ﺍﺨﺘﺎﺭ ﻜﻭﻥ )ﻤﺎ( ﻤﺼﺩﺭﻴﺔ ،ﺤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ )ﺃﻭ ﻤﻠﹾﻙ ﺃﻴﻤﺎﻨﻬﻡ(
ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻵﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻠﻰ ﻭﺯﻥ ) ﻓﻌل( ﺒﻤﻌﻨﻰ

ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ،ﻭﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺘﺄﻭﻴل ﻤﺘﻜﻠﻑ؛ ﻷﻨﻪ ﻤﺴﺘﻌﻤل ﺒﻜﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﻜﻼﻡ
ﺍﻟﻌﺭﺏ.

ﻓﺎﻹﻋﺭﺍﺒﺎﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ ﻤﺅﺩﺍﻫﻤﺎ ﻭﺍﺤﺩ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﺤﺩ

ﺍﻹﻋﺭﺍﺒﻴﻥ ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﻨﻭﻉ ﺘﺄﻭﻴل ﺍﺴﺘﺒﻌﺩﻩ ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ.
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻜﺎﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﻠﻜﺎﹰ ﻋﺎﻤﺎﹰ ﻟﻠﻤﺒﺭﺩ ،ﻭﻟﻡ ﺃﺠﺩﻩ ﺨﺭﺝ ﻋﻨﻪ ﺒﺤﺴﺏ

ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺌﻲ ﻟﻜﻼﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﺏ.
)(١
)(٢
)(٣

ﺍﻟﺸﻤﺱ.٥ :
ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻭﻥ ،٦ :ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺝ.٣٠ :
ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﺏ .٥١/٢
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??????? ????? ?? ????????? ????? ??? ?? ?????? ?????? ????? ?? ?????? ???? ???? ???????:



 
 

ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﻤﻌﻘﻭﺩ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﻤﻌﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ
ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ ،ﻭﺴﺄﺤﺎﻭل ﻓﻴﻪ ﻋﺭﺽ ﺁﺭﺍﺌﻪ ﻤﻊ ﺒﻴﺎﻥ ﻤﻭﻗﻑ

ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﻴﻥ ﻤﻨﻬﺎ ،ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ:

ﺃﻭﻻﹰ :ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ.
ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ :ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ.

ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ :ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺎﻟﺘﺭﺍﺩﻑ ﻭﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﻓﻲ

ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ.
ﺭﺍﺒﻌﺎﹰ :ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ.
ﻭﺴﺄﻓﺭﺩ ﻟﻜل ﻨﻘﻁﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﻤﻁﻠﺒﺎﹰ ﻟﺘﻔﺼﻴل ﺍﻟﻘﻭل ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﺍﷲ

ﺍﻟﻤﻭﻓﻕ.

 

ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻊ

ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻜﺜﺭ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺤﻭﻟﻬﺎ ﻗﺩﻴﻤﺎﹰ ﻭﺤﺩﻴﺜﺎﹰ ،ﻭﻋﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ
ﺇﻁﻼﻕ ﻟﻔﻅﺔ )ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ( ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺴﻭﺀ ﺃﺩﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ

ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﺍﺨﺘﺎﺭﻭﺍ ﺃﻟﻔﺎﻅﺎﹰ ﺃﺨﺭﻯ؛ ﻗﺎل ﺍﻟﺯﺭﻜﺸﻲ":ﻭﺍﻷﻜﺜﺭﻭﻥ ﻴﻨﻜﺭﻭﻥ
ﺇﻁﻼﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﻭﻴﺴﻤﻭﻨﻪ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ،ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻴﺴﻤﻴﻪ

ﺒﺎﻟﺼﻠﺔ ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻴﺴﻤﻴﻪ ﺍﻟﻤﻘﺤﻡ") .(١ﻗﺎل":ﻭﺍﻋﻠﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻠﻐﻭ ﻤﻥ
ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﺼﺭﻴﻴﻥ ،ﻭﺍﻟﺼﻠﺔ ﻭﺍﻟﺤﺸﻭ ﻤﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻭﻓﻴﻴﻥ؛ ﻗﺎل ﺴﻴﺒﻭﻴﻪ

ﻋﻘﺏ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ :(٢) L" !M :ﺇﻥ )ﻤﺎ( ﻟﻐﻭ؛ ﻷﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺤﺩﺙ
ﺸﻴﺌﺎﹰ .ﻭﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﺠﺘﻨﺎﺏ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ؛ ﻓﺈﻥ ﻤﺭﺍﺩ
)(١
)(٢

ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻟﻠﺯﺭﻜﺸﻲ .٧٠/٣
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ،١٥٥ :ﻭﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ.١٣ :
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ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﺯﺍﺌﺩ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻹﻋﺭﺍﺏ ﻻ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ...ﻭﻗﺩ ﺍﺨﺘﻠﻑ
ﻓﻲ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ،ﻓﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﻜﺭﻩ  ...ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺠﻭﺯﻩ ﻭﺠﻌل

ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻜﺎﻟﻌﺩﻡ ،ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﺃﻓﺴﺩ ﺍﻟﻁﺭﻕ").(١

ﺕ ﻫﻨﺎ ﺒﺼﺩﺩ ﻋﺭﺽ ﺍﻷﻗﻭﺍل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻘﺩ ﺃُﺸﺒﻌﺕ ﺒﺤﺜﺎﹰ ﻗﺩﻴﻤﺎﹰ
ﻭﻟﺴ ﹸ

ﻭﺤﺩﻴﺜﺎﹰ ،ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺴﺄﻜﺘﻔﻲ ﺒﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺒﺫﻜﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎل ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ
ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﺒﻴﺎﻥ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻤﻨﻬﺎ:
 .١ﻗﺎل ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺤﺩﻴﺜﻪ ﻋﻥ )ﻤﺎ( ﻭﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺘﻬﺎ:

"ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻊ ﺍﻵﺨﺭ ﻫﻲ ﻓﻴﻪ ﺯﺍﺌﺩﺓ ﻤﺅﻜﱢﺩﺓ ﻻ ﻴﺨلﱡ ﻁﺭﺤﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ،
ﻜﻘﻭل ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠلL * )M :

)(٢

ﻭﻜﺫﻟﻙ " !M

.(٤)"(٣) L#
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ )ﻤﺎ( ﺍﻟﺯﺍﺌﺩﺓ ﻻ ﻴﺨل
ﻁﺭﺤﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ،ﺜﻡ ﻀﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻤﺜﻠﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ،
ﻭﻗﺩ ﻴﻅﻬﺭ ﻟﻠﻨﺎﻅﺭ ﻷﻭل ﻭﻫﻠﺔ ﺃﻥ ﻗﻭﻟﻪ ))ﻻ ﻴﺨل ﻁﺭﺤﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ(( ﻴﺸﻤل

ﺍﻵﻴﺘﻴﻥ ،ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻪ ﻟﻭ ﻗﻴل)) :ﻓﺒﺭﺤﻤﺔ(( ﻭ))ﻓﺒﻨﻘﻀﻬﻡ(( ﻟﺘﺄﺩﻯ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ

ﺕ
ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻓﺎﺩﻩ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ))ﻓﺒﻤﺎ ﺭﺤﻤﺔ(( ﻭ))ﻓﺒﻤﺎ ﻨﻘﻀﻬﻡ(( .ﻭﻟﺴ ﹸ
ﺃﺭﻯ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ ،ﻓﺤﺘﻰ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺫﻫﺒﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ )ﻤﺎ(

)(٥

ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺘﻴﻥ ﺭﺃﻭﺍ ﻋﺩﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺘﻴﻥ.
)(١
)(٢

ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻟﻠﺯﺭﻜﺸﻲ  ٧٢ /٣ـ .٧٣
ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ.١٥٩ :

)(٣

ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ،١٥٥ :ﻭﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ.١٣ :

)(٥

ﺍﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ )ﻤﺎ( ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻭﺍل ﺘﻨﻅﺭ ﻓﻲ :ﺍﻟﺩﺭ ﺍﻟﻤﺼﻭﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ

)(٤

ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﺏ .١٨٦/١

ﺍﻟﻤﻜﻨﻭﻥ  ٤٦٠/٣ـ .٤٦٢
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??????? ????? ?? ????????? ????? ??? ?? ?????? ?????? ????? ?? ?????? ???? ???? ???????:



ﻓﻔﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ L * ) M :ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ":ﻭ)ﻤﺎ( ﻤﺯﻴﺩﺓ
ﻟﻠﺘﺄﻜﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻟﻴﻨﻪ ﻟﻬﻡ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺇﻻ ﺒﺭﺤﻤﺔ ﻤﻥ

ﺍﷲ .(١)"...ﻭﻗﺩ ﺃﻭﻀﺢ ﺍﻟﻘﻭﻨﻭﻱ ﻜﻼﻡ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ ﻓﻌﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﻘﻭل":ﺃﻱ:
ﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﺭﺤﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﻘﻁ ،ﻭﺍﻟﺤﺼﺭ ﻤﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺠﺎﺭ

ﻭﺍﻟﻤﺠﺭﻭﺭ

)(٢

ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ )ﻤﺎ( ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﺭ؛ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﻗﺩ

ﻴﺨﻠﻭ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺼﺭ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ )ﻤﺎ( ﻟﺩﻓﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎل ﻭﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻟﺤﺼﺭ").(٣

ﺃﻤﺎ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ L# " !M :ﻓﻘﺩ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﻘﺎﺌﻠﻭﻥ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ
)ﻤﺎ( ﺃﻨﻬﺎ ﺯﻴﺩﺕ ﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻓﺎﺩﻫﺎ ﺤﺭﻑ ﺍﻟﺠﺭ ﺍﻟﺒﺎﺀ ﻭﺃﻨﻪ ﺴﺒﺏ
ﻗﻭﻱ ﻴﺠﻌﻠﻬﻡ ﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻥ ﻟﻠﻭﻋﻴﺩ).(٤

ﻤﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻴﻅﻬﺭ ﺃﻨﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ )ﻤﺎ( ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺘﻴﻥ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﺃﻓﺎﺩﺕ

ﺨلﱡ ﻁﺭﺤﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ،
ﻤﻌﻨﻰ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺄﺩﻴﺘﻪ ﺒﺩﻭﻨﻬﺎ ،ﻓﻘﻭل ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ ))ﻻ ﻴ 
ﻜﻘﻭل ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل L* )M :ﻭﻜﺫﻟﻙ ((L# " !M
ﻜﻼﻡ ﻏﻴﺭ ﺴﺩﻴﺩ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻥ )ﻤﺎ( ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺘﻴﻥ،
ﻭﻫﻭ ﻻ ﻴﻠﻴﻕ ﺒﻜﻼﻡ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ،ﻭﺇﻥ ﻜﻨﺕ ﺃﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﻫﺫﺍ،

ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻥ )ﻤﺎ( ﺍﻟﺯﺍﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﻜﻼﻡ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ
ﺘﺨل ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ،ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻤﻌﺠﺯ ﻓﻜﻼ.

)(١

ﺃﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﺃﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﻟﻠﺒﻴﻀﺎﻭﻱ .٤٥/٢

)(٢

ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺠﺭﻭﺭ )ﺒﺭﺤﻤﺔ( ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌل )ﻟﻨﺕ( ﺃﻓﺎﺩ ﺤﺼﺭ ﻜﻭﻥ ﻟﻴﻥ

)(٣

ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﻨﻭﻱ .٣٨١/٦

)(٤

ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺒﺭﺤﻤﺔ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ.

ﻴﻨﻅﺭ :ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ .١٩٦/٣
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 .٢ﻗﺎل ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ":ﻭﻤﻨﻬﺎ )ﻻ( ﻭﻤﻭﻀﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻨﻔﻲ  ...ﻭﻟﻭﻗﻭﻋﻬﺎ
ﺯﺍﺌﺩﺓﹰ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻗﻭﻟﻪL ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´M :
)(١

ﺃﻱ :ﻟﻴﻌﻠﻡ").(٢

ﻭﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ ﻫﻨﺎ ﻫﻭ ﻗﻭل ﺴﻴﺒﻭﻴﻪ ﻨﻔﺴﻪ

)(٣

ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ

ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﻴﻥ) ،(٤ﻭﺫﻫﺏ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ )ﻻ( ﻟﻴﺴﺕ ﺯﺍﺌﺩﺓ).(٥

ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻅﻬﺭ ﺃﻥ )ﻻ( ﻫﻨﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﺯﺍﺌﺩﺓ؛ ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ":ﻭﺃﻨﺎ ﺃﺭﻯ
ﺃﻥ ﺩﻋﻭﻯ ﺯﻴﺎﺩﺓ )ﻻ( ﻻ ﺩﺍﻋﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ،ﻭﺃﻥ ﺒﻘﺎﺀﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺼل ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﻭﻫﻭ

ﺍﻟﻨﻔﻲ ﻤﺘﻌﻴﻥ ،ﻭﺘﺠﻌل ﺍﻟﻼﻡ

)(٦

ﻟﻠﻌﺎﻗﺒﺔ ،ﺃﻱ :ﺃﻋﻁﻴﻨﺎﻜﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻀل ﻭﺤﺭﻡ

ﻤﻨﻪ ﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﺒﻘﻲ ﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻲ ﺠﻬﻠﻬﻡ ﻭﻏﺭﻭﺭﻫﻡ ﺒﺄﻥ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻔﻀل
ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻭﻻ ﻴﺤﺼل ﻟﻬﻡ ﻋﻠﻡ ﺒﺎﻨﺘﻔﺎﺀ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﻓﻀل ﺍﷲ ﻭﻻ ﺃﻥ
ﺍﷲ ﻗﺩ ﺃﻋﻁﻰ ﺍﻟﻔﻀل ﻗﻭﻤﺎﹰ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻭﺤﺭﻤﻬﻡ ﺇﻴﺎﻩ ﻓﻴﻨﺴﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻀل ﺒﻴﺩ

ﺍﷲ ﻭﻟﻴﺱ ﺃﺤﺩ ﻴﺴﺘﺤﻘﻪ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ...ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ :ﻻ ﺘﻜﺘﺭﺜﻭﺍ ﺒﻌﺩﻡ ﻋﻠﻡ ﺃﻫل
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﻘﺩﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﻓﻀل ﺍﷲ ﻭﺒﺄﻥ ﺍﻟﻔﻀل ﺒﻴﺩ ﺍﷲ

)(١
)(٢
)(٣
)(٤

ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ.٢٩ :
ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﺏ  ١٨٥/١ـ  .١٨٦ﻭﻗﺩ ﻜﺭﺭ ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ ﺍﻟﻘﻭلَ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ )ﻻ( ﻓﻲ .٣١/٢
ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻟﺴﻴﺒﻭﻴﻪ .٢٢٢/٤
ﻭﻗﺩ ﺭﻭﻴﺕ ﻗﺭﺍﺀﺍﺕ ﺸﺎﺫﺓ ﻻﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ ﻭﺍﺒﻥ ﻤﺴﻌﻭﺩ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻭﻏﻴﺭﻫﻤﺎ
ﺘﺅﻴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻭل ،ﻭﺤﻤل ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ) .ﻴﻨﻅﺭ:
ﻤﺨﺘﺼﺭ ﻓﻲ ﺸﻭﺍﺫ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻻﺒﻥ ﺨﺎﻟﻭﻴﻪ ،١٥٣ :ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻟﻠﺭﺍﺯﻱ
 ،٢٤٩/٢٩ﻭﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ ﻻﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ  ،٤٣٠/٢٧ﻭﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ ﻟﻠﺩﻜﺘﻭﺭ

)(٥

)(٦

ﻋﺒﺩﺍﻟﻠﻁﻴﻑ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ  ٣٥٤/٩ــ .( ٣٥٥

ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻟﻠﺭﺍﺯﻱ  ٢٤٨/٢٩ـ  ،٢٤٩ﻭﺍﻟﻠﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻻﺒﻥ

ﻋﺎﺩل  ،٥١١/١٨ﻭﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ ﻻﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ  ٤٣٠/٢٧ـ .٤٣١
ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﻼﻡ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ))ﻟﺌﻼ((.
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??????? ????? ?? ????????? ????? ??? ?? ?????? ?????? ????? ?? ?????? ???? ???? ???????:



ﻴﺅﺘﻴﻪ ﻤﻥ ﻴﺸﺎﺀ ،ﺃﻱ :ﻻ ﺘﻜﺘﺭﺜﻭﺍ ﺒﺠﻬﻠﻬﻡ ﺍﻟﻤﺭﻜﺏ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻫﻡ ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﻏﺘﺭﺍﺭ ﺒﺄﻥ ﻟﻬﻡ ﻤﻨﺯﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ.(١)"...

 .٣ﻗﺎل ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ/ . - ,M :
":(٢)L2 1 0ﻭﻗﺎل ﻗﻭﻡ ﺁﺨﺭﻭﻥ :ﺍﻟﻭﺍﻭ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺘﻜﻭﻥ
ﺯﺍﺌﺩﺓ ،ﻓﻘﻭﻟﻪ) :ﺇﺫﺍ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺍﻨﺸﻘﺕ ﻭﺃﺫﻨﺕ ﻟﺭﺒﻬﺎ ﻭﺤﻘﺕ( ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ
ﻴﻜﻭﻥ )ﺇﺫﺍ ﺍﻷﺭﺽ ﻤﺩﺕ( ﻭﺍﻟﻭﺍﻭ ﺯﺍﺌﺩﺓ) ،(٣ﻜﻘﻭﻟﻙ :ﺤﻴﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺯﻴﺩ
ﺤﻴﻥ ﻴﺄﺘﻲ ﻋﻤﺭﻭ .ﻭﻗﺎﻟﻭﺍ ﺃﻴﻀﺎﹰ) :(٤ﺇﺫﺍ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺍﻨﺸﻘﺕ ﺃﺫﻨﺕ ﻟﺭﺒﻬﺎ

ﻭﺤﻘﺕ .ﻭﻫﻭ ﺃﺒﻌﺩ ﺍﻷﻗﺎﻭﻴل؛ ﺃﻋﻨﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﺍﻭ .ﻭﻤﻥ ﻗﻭل ﻫﺅﻻﺀ :ﺇﻥ
)(٥

ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ L & % $ # " ! M

ﻗﺎﻟﻭﺍ:

ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ :ﻨﺎﺩﻴﻨﺎﻩ ﺃﻥ ﻴﺎ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ .ﻗﺎﻟﻭﺍ :ﻭﻤﺜل ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ® ¬M :
¯L´ ³²±°

)(٦

ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻋﻨﺩﻫﻡ :ﺤﺘﻰ ﺇﺫﺍ

ﺠﺎﺅﻭﻫﺎ ﻓﺘﺤﺕ ﺃﺒﻭﺍﺒﻬﺎ ،ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺒﻠﻬﺎ .ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻀﻊ ﻤﻥ
ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﻗﻭﻟﻬﻡ ﻭﺍﺤﺩ  ...ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﺍﻭ ﻏﻴﺭ

ﺠﺎﺌﺯﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺒﺼﺭﻴﻴﻥ ،ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻡ ﺒﺎﻟﺘﺄﻭﻴل.(٧)".

)(١
)(٢
)(٣

ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ .٤٣٢/٢٧
ﺍﻻﻨﺸﻘﺎﻕ.٢ – ١ :
ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﻭﺍﻭ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ) :ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻷﺭﺽ ﻤﺩﺕ( ،ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ :ﺇﻥ
ﺍﻨﺸﻘﺎﻕ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻤﺩ ﺍﻷﺭﺽ ،ﺃﻱ :ﺤﻴﻥ ﺘﻨﺸﻕ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺤﻴﻥ ﺘﻤﺩ

)(٤

ﺍﻷﺭﺽ.
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﻤﻥ ﻗﺎل ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﺍﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ.

)(٥

ﺍﻟﺼﺎﻓﺎﺕ ١٠٣ :ـ .١٠٤

)(٦

ﺍﻟﺯﻤﺭ.٧٣ :

)(٧

ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﺏ  ٧٧/٢ـ .٧٨
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ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﺠﻭﺍﺯ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﺍﻭ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﺔ؛ ﻗﺎل ﺍﺒﻥ

ﺍﻷﻨﺒﺎﺭﻱ ":ﺫﻫﺏ ﺍﻟﻜﻭﻓﻴﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺍﻭ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﺔ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﻘﻊ ﺯﺍﺌﺩﺓ،

ﻭﺇﻟﻴﻪ ﺫﻫﺏ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺍﻷﺨﻔﺵ ﻭﺃﺒﻭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ ﻭﺃﺒﻭ ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ ﺍﺒﻥ

ﺒﺭﻫﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺼﺭﻴﻴﻥ ﻭﺫﻫﺏ ﺍﻟﺒﺼﺭﻴﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ") .(١ﻭﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ
ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ ﻫﻨﺎ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻨﻪ ﻤﺸﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺒﺼﺭﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺯﻴﺎﺩﺓ

ﺍﻟﻭﺍﻭ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﺔ.
ﻭﻗﺩ ﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﺍﻭ ﺃﺒﻌﺩ ﺍﻷﻗﺎﻭﻴل ﻋﻥ
ﺍﻟﺼﻭﺍﺏ ،ﻭﻜﺎﻥ ﻗﺒل ﺫﻜﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻭل ﺫﻜﺭ ﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﻤﻥ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ

ﺯﻴﺎﺩﺘﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ:

ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻷﻭل :ﺫﻫﺏ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﻫﻭ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰJ M :
L N M LK

)(٢

ﻭﻗﺩ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻨﻪ ﻜﻘﻭﻟﻨﺎ :ﺇﺫﺍ

ﺠﺎﺀ ﺯﻴﺩ ﻓﺈﻥ ﻜﻠﻤﻙ ﻓﻜﻠﻤﻪ ،ﺜﻡ ﻗﺎل":ﻓﻬﺫﺍ ﻗﻭل ﺤﺴﻥ ﺠﻤﻴل").(٣
ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﻗﻭل ﻤﻥ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﻤﺤﺫﻭﻑ ،ﻭﺤﺫﻑ

ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﻤﺸﻬﻭﺭ ﻋﻨﺩ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ ﺒﻪ) ،(٤ﻭﻗﺩ ﺴﻜﺕ ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﻘﻭل ﻓﻠﻡ ﻴﻌﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺸﻲﺀ.

ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﻤﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻟﻠﻤﺒﺭﺩ ﻴﻌﻁﻴﻨﺎ ﻓﻜﺭﺓ

ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ؛ ﻓﺎﻟﻤﺒﺭﺩ
ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﻘﻭل ﺒﺎﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﺒﺤﺫﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ

)(١

)(٢
)(٣
)(٤

ﺍﻹﻨﺼﺎﻑ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﻴﻥ ﺍﻟﺒﺼﺭﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻜﻭﻓﻴﻴﻥ ﻻﺒﻥ ﺍﻷﻨﺒﺎﺭﻱ
.٤٥٦/٢

ﺍﻻﻨﺸﻘﺎﻕ.٧ :
ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﺏ .٧٧/٢
ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ.
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??????? ????? ?? ????????? ????? ??? ?? ?????? ?????? ????? ?? ?????? ???? ???? ???????:



ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻤﻜﻥ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻵﻴﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻟﺫﻫﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺸﻲﺀ ﻓﻴﻬﺎ

ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ ﻻ ﻴﺠﻴﺯ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺎﻟﺯﻴﺎﺩﺓ.

ﻥ(":ﻭﺃﻤﺎ
 .٤ﻗﺎل ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺤﺭﻑ ﺍﻟﺠﺭ ) ﻤ 
ﺍﻟﺯﺍﺌﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻜﺴﻘﻭﻁﻬﺎ ﻓﻘﻭﻟﻙ :ﻤﺎ ﺠﺎﺀﻨﻲ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ،
ﻭﻤﺎ ﻜﻠﻤﺕ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ،ﻭﻜﻘﻭل ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل¿ ¾ ½ ¼M :
LÂ Á À

)(١

ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ )ﺨﻴﺭ( ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﻭﻜﻴﺩ").(٢

ﻥ( ﺯﺍﺌﺩ،
ﻴﻅﻬﺭ ﺠﻠﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺤﺭﻑ ﺍﻟﺠﺭ ) ﻤ 

ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻴﻜﻭﻥ )ﺨﻴﺭ( ﻤﺠﺭﻭﺭ ﻟﻔﻅﺎﹰ ﻤﺭﻓﻭﻉ ﻤﺤﻼﹰ ﻷﻨﻪ ﻨﺎﺌﺏ ﻓﺎﻋل
ﻟﻠﻔﻌل ) ﻴ ﹶﻨﺯل(.

ﻥ(
ﻭﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ ﻜﻐﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺼﺭﻴﻴﻥ ﻴﺸﺘﺭﻁﻭﻥ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ) ﻤ 

ﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﻜﺭﺓ ﻭﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﺒﻭﻗﺔ ﺒﻨﻔﻲ ﺃﻭ ﺸﺒﻬﻪ) ،(٣ﻭﻫﻨﺎ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻨﻬﺎ

ﻟﻡ ﺘﹸﺴﺒﻕ ﺒﻨﻔﻲ ﺃﻭ ﺸﺒﻬﻪ؛ ﻷﻥ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ )ﻤﻥ ﺨﻴﺭ( ﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻔﻌل )ﻴﻨﺯل(
ﻭﻫﻭ ﻟﻡ ﻴﺄﺕ ﻤﻨﻔﻴﺎﹰ ﺒل ﺍﻟﻨﻔﻲ ﺩﺍﺨل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌل )ﻴﻭﺩ ،(٤)(ﻭﻗﺩ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ

ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ )ﻤﻥ( ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﺩﺨل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌل )ﻴﻨﺯل( ﺇﻻ

ﺃﻥ ﻨﻔﻲ ﺍﻟﻔﻌل )ﻴﻭﺩ( ﺍﻨﺴﺤﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ؛ "ﻷﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻨﹸﻔﻴﺕ

ﺍﻟﻭﺩﺍﺩﺓ ﺍﻨﺘﻔﻰ ﻤ ﹶﺘﻌﻠﱠﻘﻬﺎ").(٥

)(١
)(٢

ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ.١٠٥ :
ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﺏ .١٣٧/٤

)(٣

ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﺩﺭ ﺍﻟﻤﺼﻭﻥ .٥٤/٢

)(٤

ﻨﺹ ﺍﻵﻴﺔ ﻫﻭ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² M

)(٥

¾ ¿ .L Â Á À
ﺍﻟﺩﺭ ﺍﻟﻤﺼﻭﻥ .٥٣/٢
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ﻭﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺃﻗﻭل :ﺇﻥ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ )ﺃﻥ ﻴﻨﺯل( ﻤﺼﺩﺭ

ﻤﺅﻭل ﻓﻲ ﻤﺤل ﻨﺼﺏ ﻤﻔﻌﻭل ﺒﻪ ﻟﻠﻔﻌل )ﻴﻭﺩ( ﺍﻟﻤﻨﻔﻲ ﺒﺤﺭﻑ ﺍﻟﻨﻔﻲ

)ﻤﺎ().(١

ﻭﺨﺘﺎﻤﺎﹰ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺃﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ )ﻤﻥ( ﻫﻨﺎ ﺃﻓﺎﺩﺕ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ

ﻭﺍﻻﺴﺘﻐﺭﺍﻕ ،ﻓﻜﻠﻤﺔ )ﺨﻴﺭ( ﻨﻜﺭﺓ ﻭﻗﻌﺕ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﻓﺄﻓﺎﺩﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ

ﻭﺍﻻﺴﺘﻐﺭﺍﻕ ،ﻭﺠﻲﺀ ﺒﺤﺭﻑ ﺍﻟﺠﺭ )ﻤﻥ( ﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ) .(٢ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ
ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ ﺒﻘﻭﻟﻪ "ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﻭﻜﻴﺩ".

ﺕ :ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺤﻘﺩ ﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ ﻋﻠﻰ
ﻗﻠ ﹸ

ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﺤﺴﺩﻫﻡ ﻟﻬﻡ ﺒﺤﻴﺙ ﺇﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﺤﺒﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﺯل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺃﻱ ﺨﻴﺭ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺤﺠﻤﻪ ﻭﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻨﻭﻋﻪ ،ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﺨﻴﺭ
ﺍﻷﺨﺭﻭﻱ ،ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺤﻘﺩﻫﻡ ﻭﺤﺴﺩﻫﻡ ﻟﻠﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺃﻥ ﺃﻋﻠﻨﻭﺍ ﺍﻟﻌﺩﺍﺀ

ﻟﺠﺒﺭﻴل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ؛ ﻷﻨﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺯل ﺒﺎﻟﺨﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ).(٣

ﻓﻨﺤﻥ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺭﻑ ﺍﻟﺠﺭ )ﻤﻥ( ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻊ ﺠﺎﺀﺕ
ﻤﺘﻨﺎﺴﻘﺔ ﻤﻊ ﺠﻭ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻭﺩﻩ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ ﻭﺍﻻﺴﺘﻐﺭﺍﻕ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﻘﺒﻴﺢ ﻤﺎ
ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺴﺩ ﻟﻠﻤﺅﻤﻨﻴﻥ.

 

ﻟﻌل ﻤﻥ ﻨﺎﻓﻠﺔ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﻨﻘﻭل :ﺇﻥ ﻟﻠﻘﺭﺍﺀﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ،

ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺠﻌل ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﻴﻥ ﻴﻌﺘﻨﻭﻥ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ .ﻭﻫﺫﺍ ﺃﻤﺭ ﻭﺍﻀﺢ ﻤﻌﻠﻭﻡ ﻻ
ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺩﻟﻴل ﻋﻠﻴﻪ.

)(١
)(٢
)(٣

ﻴﻨﻅﺭ :ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺸﻴﺦ ﺯﺍﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ .٢١٥/٢
ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ.
ﻴﻨﻅﺭ :ﻓﻲ ﻅﻼل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻟﺴﻴﺩ ﻗﻁﺏ .١٠١/١
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??????? ????? ?? ????????? ????? ??? ?? ?????? ?????? ????? ?? ?????? ???? ???? ???????:



ﺕ ﺃﻨﻪ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﺎ
ﻭﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻗﺭﺍﺀﺘﻲ ﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﺏ ﻟﻠﻤﺒﺭﺩ ﻭﺠﺩ ﹸ

ﻴﺫﻜﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻴﻔﺴﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﻴﻭﺠﻬﻬﺎ ﻭﻗﺩ ﻴﻀﻌﻔﻬﺎ ﻭﻴﻌﺩﻫﺎ ﻟﺤﻨﺎﹰ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ
ﻤﺘﻭﺍﺘﺭﺓ ،ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺘﺒﻴﻥ ﺫﻟﻙ:
ﻥ(":ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻤﺨﻔﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ؛ ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻨﺕ
 .١ﻗﺎل ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﻜﻼﻤﻪ ﺤﻭل )ﺇ 

ﻥ
ﻜﺫﻟﻙ ﻟﺯﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻼﻡ ﻓﻲ ﺨﺒﺭﻫﺎ ﻟﺌﻼ ﺘﻠﺘﺒﺱ ﺒﺎﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻗﻭﻟﻙ) :ﺇ 

ﻥ ﻜلﱡ ﻨﻔﺱ ﻟﹶـﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺯﻴ ﺩ ﻟﻤﻨﻁﻠﻕ( ،ﻭﻗﺎل ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل﴿ :ﺇ 
ﺤﺎﻓﻅ﴾).(٢)"(١

ﻗﺭﺃ ﻋﺎﺼﻡ ﻭﺍﺒﻥ ﻋﺎﻤﺭ ﻭﺤﻤﺯﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ) :ﻟﻤﺎ( ﺒﺘﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻴﻡ،

ﻭﻗﺭﺃ ﺍﺒﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻭﻨﺎﻓﻊ ﻭﺃﺒﻭ ﻋﻤﺭﻭ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻌﻼﺀ ﻭﺍﻟﻜﺴﺎﺌﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ) :ﻟﻤﺎ(

ﺒﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻟﻤﻴﻡ) ،(٣ﻭﺍﻟﻤﺒﺭﺩ ﻤﺸﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ،ﻭﻜﺄﻨﻪ ﺍﺨﺘﺎﺭ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ )ﹶﻟﻤﺎ(؛ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻨﺤﻭﻱ ﺴﻬل ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻜﻠﻑ ﻋﻨﺩﻩ،
ل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﻻ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺒﻬﺎ.
ﻭﻟﻡ ﻴﺫﻜﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ )ﹶﻟﻤﺎ( ﻭﻜﺄﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻤْ 

ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻡ.
 .٢ﻗﺎل ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺤﺩﻴﺜﻪ ﻋﻠﻰ )ﺃﻭ( ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﻌﺎل":ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ
ﺕ ﺒﻪ ﻗﻭل ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠلL - , + M :
ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺩﺃ ﹸ

)(٤

ﺃﻱ :ﻴﻘﻊ ﺃﺤﺩ ﻫﺫﻴﻥ .ﻓﺄﻤﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻌل ﻓﺄﻥ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ )ﺇﻻ
ﻀﺭﹺ ﺒ ﻪ ﺃﻭ
ﺤ ﱠﻘﻙ ،ﻭﺍ 
ﻙ 
ﻀﻴ 
ﺃﻥ( ﻭ)ﺤﺘﻰ( ،ﻭﺫﻟﻙ ﻗﻭﻟﻙ :ﺍ ﹾﻟﺯ ﻤ ﻪ ﺃﻭ ﻴ ﹾﻘ 

)(١

ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﺼﺤﻑ] L 10 / . - ,M :ﺍﻟﻁﺎﺭﻕ [٤ :ﺒﺘﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻴﻡ ﻤﻥ )ﻟﻤﺎ(.

)(٢

ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﺏ  ١٨٨/١ـ .١٨٩

)(٣

)(٤

ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻟﻠﻘﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ ﻷﺒﻲ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻔﺎﺭﺴﻲ  ،٣٩٧/٦ﻭﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ

 ،٤٥٤/٨ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺸﺭ ﻻﺒﻥ ﺍﻟﺠﺯﺭﻱ .٢٩١/٢
ﺍﻟﻔﺘﺢ.١٦ :
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ﺴﺘﹶﻘﻴﻡ .ﻭﻓﻲ ﻗﺭﺍﺀﺓ ُﺃ ﺒﻲ) :ﺘﻘﺎﺘﻠﻭﻨﻬﻡ ﺃﻭ ﻴﺴﻠﻤﻭﺍ( ﺃﻱ :ﺇﻻ ﺃﻥ ﻴﺴﻠﻤﻭﺍ
ﻴ 

ﻭﺤﺘﻰ ﻴﺴﻠﻤﻭﺍ").(١

ﻨﺭﻯ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭﺓ )ﺃﻭ ﻴﺴﻠﻤﻭﻥ(
ﺒﺭﻓﻊ ﺍﻟﻔﻌل )ﻴﺴﻠﻤﻭﻥ( ﺒﺠﻌل )ﺃﻭ( ﻟﻠﺘﺨﻴﻴﺭ ،ﺜﻡ ﺍﺴﺘﻁﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ
ﺍﻟﺸﺎﺫﺓ ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺃُﺒﻲ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ )ﺘﻘﺎﺘﻠﻭﻨﻬﻡ ﺃﻭ ﻴﺴﻠﻤﻭﺍ( ﺒﻨﺼﺏ
ﻥ( ﻤﻀﻤﺭﺓ ﺒﻌﺩ )ﺃﻭ( ﻓﻘﺎل ":ﺃﻱ :ﺇﻻ ﺃﻥ ﻴﺴﻠﻤﻭﺍ
ﺍﻟﻔﻌل )ﻴﺴﻠﻤﻭﺍ( ﺒـ )ﺃ 
ﻭﺤﺘﻰ ﻴﺴﻠﻤﻭﺍ".
ﻭﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ ﺍﻗﺘﺼﺭ ﻓﻲ ﻜﻼﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺘﻴﻥ

ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺘﺭﺓ ﻭﺍﻟﺸﺎﺫﺓ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺩ،
ﻭﻟﻌﻠﻪ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺸﺫﻭﺫ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺘﻴﻥ ﺒﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ُﺃﺒﻲ) ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ(
ﻭﺤﺩﻩ.

 .٣ﻗﺎل ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺤﺩﻴﺜﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﻭﻴﺯ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﻴﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻔﻌل
ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﻉ":ﻭﺘﺄﻭﻟﻭﺍ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻋﻠﻰ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻭل ،ﻭﻫﻲ ﻗﻭﻟﻪ ،(٢)"L z y x w M :ﻭﻟﻴﺱ
ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻨﺩﻨﺎ ﻤﺎ ﻗﺎﻟﻭﺍ ،ﻭﻟﻜﻥ ﻤﺨﺭﺠﻬﺎ ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻡ ــ ﺇﺫﺍ ﻗﺭﺌﺕ ﻜﺫﺍ
ــ ﺍﻟﺩﻋﺎﺀ؛ ﻜﻤﺎ ﺘﻘﻭل :ﻟﻌﻨﻭﺍ ﻗﻁﻌﺕ ﺃﻴﺩﻴﻬﻡ ،ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﺍﷲ ﺇﻴﺠﺎﺏ
ﻋﻠﻴﻬﻡ .ﻓﺄﻤﺎ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻓﺈﻨﻤﺎ ﻫﻲ )ﺃﻭ ﺠﺎﺅﻭﻜﻡ ﺤﺼﺭﺓﹰ

ﺼﺩﻭﺭﻫﻡ(").(٣

ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺘﻬﺠﻡ ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ ﺭﺤﻤﻪ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻤﺘﻭﺍﺘﺭﺓ
ﺍﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ ﻭﻫﻲ ﻗﺭﺍﺀﺓ )ﺤﺼﺭﺕ ﺼﺩﻭﺭﻫﻡ( ﺇﺫ ﻗﺎل":ﻓﺄﻤﺎ
ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻓﺈﻨﻤﺎ ﻫﻲ )ﺃﻭ ﺠﺎﺅﻭﻜﻡ ﺤﺼﺭﺓﹰ ﺼﺩﻭﺭﻫﻡ(" ﻓﺤﺼﺭ
)(١
)(٢
)(٣

ﺍﻟﻤﻘﺘﺼﺏ .٣٠٦/٣
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ.٩٠ :
ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﺏ  ١٢٤/٤ـ .١٢٥
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??????? ????? ?? ????????? ????? ??? ?? ?????? ?????? ????? ?? ?????? ???? ???? ???????:



ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﻫﺫﺍ ﻓﻴﻪ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻟﻴﺱ

ﺒﻘﺭﺍﺀﺓ ﺼﺤﻴﺤﺔ).(١

ﻭﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻟﻡ ﻴﺭﺘﺽﹺ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺘﺭﺓ )ﺤﺼﺭﺕ(
ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻭﺠﻬﻬﺎ ﺘﻭﺠﻴﻬﹰﺎ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﻤﺫﻫﺒﻪ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ.

ﻻ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺍﺯ ﻤﺠﻲﺀ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺤﺎ ﹰ

ﻑ )ﻗﺩ() ،(٢ﻭﺍﻟﻤﺒﺭﺩ ﻤﻤﻥ ﻴﺭﻯ
ل ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺍﻟﺤﺭ ﹸ
ﻕ ﺍﻟﻔﻌ َ
ﺴﺒﹺ ﹶ
ﺠﻭﺍﺯﻩ ﺇﻻ ﺒﺄﻥ ﻴ 
ﻥ ﻭﺠﻪ ﺍﻵﻴﺔ
ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﻤﺠﻲﺀ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺤﺎﻻﹰ ،ﻟﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺭﺘﺽﹺ ﻗﻭل ﻤ 
ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ )ﺤﺼﺭﺕ( ﻭﻗﻊ ﺤﺎﻻﹰ ،ﻓﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ
ﺍﻟﺩﻋﺎﺀ.

ﻭﻗﺩ ﻭﺠﻪ ﺍﺒﻥ ﻋﻁﻴﺔ ﻜﻼﻡ ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ ﻫﺫﺍ ﻓﻘﺎل ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺫﻜﺭﻩ ﻭﺫﻜﺭ
ﺍﻋﺘﺭﺍﺽ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﻴﻥ ﻋﻠﻴﻪ":ﻭﻗﻭل ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ ﻴﺨﺭﺝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻋﺎﺀ
ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﺄﻥ ﻻ ﻴﻘﺎﺘﻠﻭﺍ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺘﻌﺠﻴﺯ ﻟﻬﻡ ،ﻭﺍﻟﺩﻋﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﺄﻥ ﻻ ﻴﻘﺎﺘﻠﻭﺍ

ﻗﻭﻤﻬﻡ ﺘﺤﻘﻴﺭ ﻟﻬﻡ ،ﺃﻱ :ﻫﻡ ﺃﻗل ﻭﺃﺤﻘﺭ ﻭﻴﺴﺘﻐﻨﻰ ﻋﻨﻬﻡ ،ﻜﻤﺎ ﺘﻘﻭل ﺇﺫﺍ
ﺃﺭﺩﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ :ﻻ ﺠﻌل ﺍﷲ ﻓﻼﻨﺎﹰ ﻋﻠﻲ ﻭﻻ ﻤﻌﻲ ﺃﻴﻀﺎﹰ ،ﺒﻤﻌﻨﻰ:

ﺃﺴﺘﻐﻨﻲ ﻋﻨﻪ ﻭﺃﺴﺘﻘل ﺒﺩﻭﻨﻪ").(٣

ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻨﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ ﻴﻌﻨﻰ ﺒﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻻ ﻴﺭﺘﻀﻴﻬﺎ
ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﺞ ﺒﻬﺎ ﺨﺼﻭﻤﻪ ﻟﻴﺩﻓﻊ ﺍﺤﺘﺠﺎﺠﻬﻡ.

)(١

)(٢
)(٣

ﺘﻨﻅﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﻓﻲ :ﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ ﻟﻠﺩﻜﺘﻭﺭ ﻋﺒﺩﺍﻟﻠﻁﻴﻑ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ

 ١٢٤/٢ـ .١٢٥

ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ .٣٣٠/٣
ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻻﺒﻥ ﻋﻁﻴﺔ .٩٠/٢


27

٢٦٩


Published by Arab Journals Platform, 2021

Midad AL-Adab Refereed Quarterly Journal, Vol. 4 [2021], Iss. 4, Art. 7



 .٤ﻗﺎل ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﻜﻼﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻘﻁﻌﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺌل ﺒﻌﺽ
)(١

ﺍﻟﺴﻭﺭ ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﺴﺎﻜﻨﺔ ﺍﻵﺨﺭ":ﻓﺄﻤﺎ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺤﺴﻥ

)ﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻘﺭﺁﻥ(

ﻓﺈﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺤﺭﻓﺎﹰ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻓﻌل ،ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩ :ﺼﺎﺩ ﺒﺎﻟﻘﺭﺁﻥ ﻋﻤﻠﻙ.

ﺽ ﺒﺎﻟﻘﺭﺁﻥ ﻋﻤﻠﻙ؛ ﻤﻥ ﻗﻭﻟﻙ:
ﻭﻫﺫﺍ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺤﺴﻥ) ،(٢ﺃﻱ :ﻋﺎﺭ 
ﺕ ﺍﻟﺭﺠل ،ﺃﻱ :ﻋﺎﺭﻀﺘﻪ ،ﻭﻤﻨﻪ L 8 7 6M
ﺼﺎﺩﺩ ﹸ

)(٣

ﺃﻱ:

ﺘﻌﺭﺽ").(٤
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺸﺎﺫﺓ ﻤﺒﻴﻨﺎﹰ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ

ﻭﺍﺴﺘﺸﻬﺩ ﻟﻬﺎ ﺒﺂﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ،ﻭﻨﻼﺤﻅ ﺃﻨﻪ ﺃﺘﻰ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺸﺎﺫﺓ ﻟﺩﻓﻊ ﺴﺅﺍل
ﻤﻘﺩﺭ ﻨﺸﺄ ﻤﻥ ﻜﻼﻤﻪ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ؛ ﺤﻴﺙ ﺇﻨﻪ ﻟﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺍﻷﺤﺭﻑ ﺍﻟﻤﻘﻁﻌﺔ
ﻥ ﻗﺭﺃ ﺃﻭل ﺴﻭﺭﺓ ):(
ﺴﺎﻜﻨﺔ ﺍﻵﺨﺭ ﻓﻘﺩ ﻴﻌﺘﺭﺽ ﻤﻌﺘﺭﺽ ﺒﻘﺭﺍﺀﺓ ﻤ 
)) :L& % $ # "!Mﺼﺎﺩ ((ﺒﻜﺴﺭ ﺍﻟﺩﺍل ،ﻓﺄﺘﻰ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ
ﺍﻟﺸﺎﺫﺓ ﻟﻴﺩﻓﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻭﻟﻴﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻤﻥ ﻗﺭﺃ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ() 
ﺤﺭﻓﹰﺎ ﺒل ﻓﻌﻼﹰ ،ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻋﻨﺩﻩ.
 .٥ﻗﺎل ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ":ﻗﺎلL º ¹ ¸ ¶ µ ´ M :

)(٥

ﻓـ

ﻥ
)ﻴﻌﻠﻡ( ﻤﻨﺼﻭﺒﺔ ،ﻭﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﺫﻟﻙ؛ ﻷﻥ )ﻻ( ﺯﺍﺌﺩﺓ ،ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ :ﻷ 

)(١

)(٢

)(٣
)(٤
)(٥

ﻭﻫﻲ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺃﺒﻲ ﺒﻥ ﻜﻌﺏ ﺃﻴﻀﺎﹰ) .ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﻤﺤﺘﺴﺏ ﻓﻲ ﺘﺒﻴﻴﻥ ﻭﺠﻭﻩ ﺸﻭﺍﺫ
ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻹﻴﻀﺎﺡ ﻋﻨﻬﺎ ﻻﺒﻥ ﺠﻨﻲ .(٢٣٠/٢
ﺭﻭﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ ﻤﻥ ﻁﺭﻕ ﻋﺩﺓ) .ﻴﻨﻅﺭ :ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻥ
ﺘﺄﻭﻴل ﺁﻱ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻟﻠﻁﺒﺭﻱ  ٥/٢٠ـ .(٦
ﻋﺒﺱ.٦ :

ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﺏ  ٣٧٣/١ـ .٣٧٤
ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ.٢٩ :
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??????? ????? ?? ????????? ????? ??? ?? ?????? ?????? ????? ?? ?????? ???? ???? ???????:



ﻴﻌﻠﻡ .ﻭﻗﻭﻟﻪ) :ﺃﻥ ﻻ ﻴﻘﺩﺭﻭﻥ( ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ :ﺃﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﻘﺩﺭﻭﻥ .ﻭﻫﻲ ﻓﻲ

ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﻑ )ﺃﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﻘﺩﺭﻭﻥ(").(١

ﻴﺘﻜﻠﻡ ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺄﻟﺔ )ﺇﻥ( ﺍﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ﻤﻥ )ﺇﻥ (ﺇﺫﺍ ﺠﺎﺀﺕ ﻗﺒل
)ﻻ( ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ،ﻭﺒﻴﻥ ﺃﻥ) ﺃﻥ( ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ))ﺃﻻ ﻴﻘﺩﺭﻭﻥ((

)(٢

ﻤﺨﻔﻔﺔ ﻋﻥ

ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ،ﻭﺍﺴﻤﻬﺎ ﻤﺤﺫﻭﻑ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ))ﺃﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﻘﺩﺭﻭﻥ(( ،ﻭﻟﺘﺩﻋﻴﻡ ﻗﻭﻟﻪ ﻫﺫﺍ
ﻥ ﻗﺭﺃ)) :ﺃﻨﱠﻬﻡ ﻻ ﻴﻘﺩﺭﻭﻥ(().(٣
ﺠﺎﺀ ﺒﻘﺭﺍﺀﺓ ﺸﺎﺫﺓ ،ﻭﻫﻲ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻤ 

ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻨﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ ﻴﺭﻯ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻁ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺸﺎﺫﺓ ،ﻓﻬﻲ
ﻨﺎﻓﻌﺔ ﺠﺩﺍﹰ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻵﻴﺎﺕ ،ﻓﺎﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺸﺎﺫﺓ ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﺼﺢ

ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺒﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﻨﺯل ﻋﻥ ﺭﺘﺒﺔ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﻲ ،ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﻲ
ﻤﻌﺘﺒﺭ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻊ.

         
 

ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺍﺩﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻗﻀﻴﺔ ﻁﺎل ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻭﺍﻟﺠﺩل

ﺤﻭﻟﻬﺎ ،ﻭﺍﻨﻘﺴﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﺤﻭﻟﻬﺎ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺭﺍﻓﺽ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺘﺭﺍﺩﻑ
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺜﺒﺕ ﻟﻪ ،ﻭﻴﺘﻔﺭﻉ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻨﻴﺎﺒﺔ

ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ.
ﺕ ﻟﻠﻤﺒﺭﺩ ﻜﻼﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﺏ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ
ﻭﻗﺩ ﻭﺠﺩ ﹸ

ﺴﺄﻨﻘﻠﻪ ﻫﻨﺎ ﻤﺤﺎﻭﻻﹰ ﺘﻠﻤﺱ ﺭﺃﻴﻪ ﻓﻴﻪ ،ﻭﺍﷲ ﺍﻟﻤﻭﻓﻕ:

)(١
)(٢

)(٣

ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﺏ .٣١/٢

))ﺃﻻ ﻴﻘﺩﺭﻭﻥ(( ﺃﺼﻠﻬﺎ) :ﺃﻥ ﻻ ﻴﻘﺩﺭﻭﻥ( ﻓﺄﺩﻏﻤﺕ ﺍﻟﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﺎﻜﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻼﻡ،
ﻓﺄﺼﺒﺤﺕ )ﺃﻻ(.
ﺭﻭﻴﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻋﻥ ﺃﺒﻲ ﺒﻥ ﻜﻌﺏ) .ﻴﻨﻅﺭ :ﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ .(٣٥٥/٩


29

٢٧١


Published by Arab Journals Platform, 2021

Midad AL-Adab Refereed Quarterly Journal, Vol. 4 [2021], Iss. 4, Art. 7



 .١ﻗﺎل ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ":ﻓﺄﻤﺎ ﻗﻭل ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل¯ ® ¬ « ª M :
L± °

)(١

ﻓﺈﻥ ﻗﻭﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﻴﻥ ﻴﺠﻌﻠﻭﻥ )ﺃﻭ( ﻓﻲ ﻫﺫﺍ

ﺍﻟﻤﻭﻀﻊ ﺒﻤﻨﺯﻟﺔ )ﺒل( ،ﻭﻫﺫﺍ ﻓﺎﺴﺩ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﻴﻥ :ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺃﻥ )ﺃﻭ( ﻟﻭ
ﻭﻗﻌﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻊ ﻤﻭﻗﻊ )ﺒل( ﻟﺠﺎﺯ ﺃﻥ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻫﺫﺍ

ﺕ ﺯﻴﺩﺍﹰ ﺃﻭ
ﺍﻟﻤﻭﻀﻊ ،ﻭﻜﻨﺕ ﺘﻘﻭل :ﻀﺭﺒﺕ ﺯﻴﺩﹰﺍ ﺃﻭ ﻋﻤﺭﺍﹰ ،ﻭﻤﺎ ﻀﺭﺒ ﹸ
ﻋﻤﺭﺍﹰ ،ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﻙ ﻭﻟﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ )ﺒل( ،ﻓﻬﺫﺍ ﻤﺭﺩﻭﺩ ﻋﻨﺩ
ﺠﻤﻴﻌﻬﻡ .ﻭﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻵﺨﺭ ﺃﻥ )ﺒل( ﻻ ﺘﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻓﻲ ﻜﻼﻡ ﻭﺍﺤﺩ
ﺇﻻ ﻟﻺﻀﺭﺍﺏ ﺒﻌﺩ ﻏﻠﻁ ﺃﻭ ﻨﺴﻴﺎﻥ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻨﻔﻲ ﻋﻥ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل ...
ﻓﺈﻥ ﺃﺘﻰ ﺒﻌﺩ ﻜﻼﻡ ﻗﺩ ﺴﺒﻕ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻓﺎﻟﺨﻁﺄ ﺇﻨﻤﺎ ﻟﺤﻕ ﻜﻼﻡ ﺍﻷﻭل
ﻜﻤﺎ ﻗﺎل ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠلL ¢ ¡  ~ M :

)(٢

ﻓﻌﻠﻡ ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ

ﺃﻨﻬﻡ ﻋﻨﻭﺍ ﺍﻟﻤﻼﺌﻜﺔ ﺒﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﻗﻭﻟﻪ£ ¢ ¡ M :
)(٤

 ،(٣)L ¦ ¥ ¤ﻭﻗﺎلLd c b a ` M :
L¯ ® ¬ « M

)(٥

ﻭﻗﺎل:

ﻭﻗﺎلL: 9 8 M :

)(٦

ﺃﻱ :ﺒل ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺫﻜﺭﺘﻡ ﺃﻨﻬﻡ ﻭﻟﺩ ﻋﺒﺎﺩ ﻤﻜﺭﻤﻭﻥ .ﻨﻅﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ
ﺘﻘﻭل ﻟﻠﺭﺠل :ﻗﺩ ﺠﺎﺀﻨﻲ ﺯﻴﺩ ،ﻓﻴﻘﻭل :ﺒل ﻋﻤﺭﻭ .ﻭﻟﻜﻥ ﻤﺠﺎﺯ ﺍﻵﻴﺔ
ﻋﻨﺩﻨﺎ ﻤﺠﺎﺯ ﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﻗﺒل ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻙ :ﺍﺌﺕ ﺯﻴﺩﺍﹰ ﺃﻭ ﻋﻤﺭﺍﹰ ﺃﻭ ﺨﺎﻟﺩ ﺍﹰ،

)(١
)(٢

ﺍﻟﺼﺎﻓﺎﺕ.١٤٧ :
ﻤﺭﻴﻡ.٨٨ :

)(٣

ﺍﻟﺯﺨﺭﻑ.١٩ :

)(٥

ﺍﻟﻨﺤل.٦٢ :

)(٤

)(٦

ﺍﻟﺯﺨﺭﻑ.١٦ :
ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ.٢٦ :
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??????? ????? ?? ????????? ????? ??? ?? ?????? ?????? ????? ?? ?????? ???? ???? ???????:



ﺘﺭﻴﺩ :ﺍﺌﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ .ﻓﻜﺄﻨﻪ ﻗﺎل ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻡ :ﺇﻟﻰ ﻤﺌﺔ
ﺃﻟﻑ ﺃﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ .ﻭﻫﺫﺍ ﻗﻭل ﻜل ﻤﻥ ﻨﺜﻕ ﺒﻌﻠﻤﻪ").(١

ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ )ﺃﻭ( ﻫﻨﺎ ﺒﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﻟﻡ ﺘﻨﺏ ﻋﻥ ﺤﺭﻑ ﺁﺨﺭ ،ﻭﻤﻌﻨﻰ ﻗﻭل ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ ﺃﻥ )ﺃﻭ(

ﻫﻨﺎ ﺒﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺼل ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﺍﻟﺸﻙ ،ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻙ ﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﷲ
ﺘﻌﺎﻟﻰ؛ ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻲ ﺤﻘﻪ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ،ﺒل ﻫﻭ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺨﻠﻭﻗﻴﻥ ،ﻗﺎل
ﺃﺒﻭ ﺤﻴﺎﻥ":ﻭﻗﺎل ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ ﻭﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺼﺭﻴﻴﻥ :ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ :ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺒﺸﺭ
ﻭﺤﺯﺭﻫﻡ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺭﺁﻫﻡ ﻗﺎل :ﻫﻡ ﻤﺌﺔ ﺃﻟﻑ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ").(٢

ﻭﺃﻭﻀﺢ ﺍﻟﺯﺠﺎﺝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻭل ﻓﻘﺎل":ﻤﻌﻨﺎﻩ :ﺃﻭ ﻴﺯﻴﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭﻜﻡ ﺇﺫﺍ

ﺭﺁﻫﻡ ﺍﻟﺭﺍﺌﻲ ﻗﺎل :ﻫﺅﻻﺀ ﻤﺌﺔ ﺃﻟﻑ ﺃﻭ ﻴﺯﻴﺩﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺌﺔ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ
ﺍﻟﻘﻭل؛ ﻷﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺼل )ﺃﻭ(").(٣

ﺇﺫﻥ ﻨﺭﻯ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ ﻴﺭﻓﺽ ﺍﻟﺘﺭﺍﺩﻑ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﺒﻴﻥ

ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﻥ )ﺃﻭ( ﻭ)ﺒل( ،ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺭﻓﺽ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻵﺨﺭ ،ﻓﻁﺎﻟﻤﺎ
ﺃﻤﻜﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻵﻴﺔ ﺒﺤﻤل ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ــ ﻋﻨﺩ

ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ ــ ﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ ﺒﺤﻤل ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﺤﺭﻑ ﺁﺨﺭ.

 .٢ﻗﺎل ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ":ﻜﻤﺎ ﺘﺩﺨل ﺍﻹﻀﺎﻓﺔ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ،ﻓﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻗﻭﻟﻪ
ﻋﺯ ﻭﺠلw M :

)(١

ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﺏ  ٣٠٤/٣ـ .٣٠٥

)(٣

ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺇﻋﺭﺍﺒﻪ .٣١٤/٤

)(٢

)(٤

ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ .٣٦٠/٧
ﺍﻟﺭﻋﺩ.١١ :
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L z y x wM
L XW

)(٢

)(١

ﺃﻱ :ﻋﻠﻰ .ﻭﻗﺎلV U TM :

ﺃﻱ :ﻴﺴﺘﻤﻌﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ").(٣

ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ ﻤﻤﻥ ﻴﻘﻭل ﺒﺘﻨﺎﻭﺏ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺒﻌﻀﻬﺎ
ﺕ ﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﺼﺩﺩ ﺒﻴﺎﻥ ﻗﺒﻭل ﻫﺫﺍ
ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﻟﺘﺭﺍﺩﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ،ﻭﻟﺴ ﹸ

ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺃﻭ ﺭﻓﻀﻪ ،ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺃﺤﺎﻭل ﺒﻴﺎﻥ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ).(٤

ﻭﻗﺩ ﺭﺃﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ ﻟﻠﻤﺒﺭﺩ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺘﻨﺎﻭﺏ
ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺒﺸﻜل ﻤﻁﻠﻕ ﻭﻻ ﻴﺭﻓﻀﻪ ﺒﺸﻜل ﻤﻁﻠﻕ ،ﺒل ﻫﻭ ﻭﺴﻁ ﺒﻴﻥ

ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ.

 

ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻴﺘﻔﺭﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﻓﻘﺩ ﻴﻅﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺃﻨﻪ

ﻴﻭﺠﺩ ﺒﻴﻥ ﻜﻠﻤﺘﻴﻥ ﺘﺭﺍﺩﻑ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻨﻪ ﻴﺼﻌﺏ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﻭﻟﺫﺍ
ﻋﻨﻲ ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ ﺒﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻴﻌﺴﺭ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻨﻬﺎ ،ﻤﻥ

ﺫﻟﻙ:

 .١ﻗﺎل ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ":ﻭ)ﺇﻤﺎ( ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺒﺭ ﺒﻤﻨﺯﻟﺔ )ﺃﻭ( ،ﻭﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﺼل .ﻭﺫﻟﻙ ﺃﻨﻙ
ﺇﺫﺍ ﻗﻠﺕ :ﺠﺎﺀﻨﻲ ﺯﻴﺩ ﺃﻭ ﻋﻤﺭﻭ ،ﻭﻗﻊ ﺍﻟﺨﺒﺭ ﻓﻲ )ﺯﻴﺩ( ﻴﻘﻴﻨﺎﹰ ﺤﺘﻰ
ﺫﻜﺭﺕ )ﺃﻭ( ﻓﺼﺎﺭ ﻓﻴﻪ ﻭﻓﻲ ﻋﻤﺭﻭ ﺸﻙ .ﻭ)ﺇﻤﺎ( ﺘﺒﺘﺩﺉ ﺒﻬﺎ ﺸﺎﻜﺎﹰ،

)(١
)(٢
)(٣
)(٤

ﻁﻪ.٧١ :
ﺍﻟﻁﻭﺭ.٣٨ :
ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﺏ .٣١٨/٢
ﻟﺴﺎﺌل ﺃﻥ ﻴﺘﺴﺎﺀل :ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺍﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟﺤﺭﻑ )ﻤﻥ (ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺤﺭﻑ ﺍﻟﺠﺭ ﺍﻟﺒﺎﺀ،
ﻭﺍﻟﺤﺭﻑ )ﻓﻲ( ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺤﺭﻑ )ﻋﻠﻰ(؟ ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ ﻟﻡ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل؛ ﻷﻨﻪ
ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺘﺨﺼﺹ ﻜﺘﺎﺒﻪ ،ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺩﺨل ﻫﺫﺍ ﻀﻤﻥ ﻤﺒﺎﺤﺙ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ؛ ﻓﺎﺴﺘﻌﻤﺎل

ﺤﺭﻑ ﻤﻜﺎﻥ ﺤﺭﻑ ﺁﺨﺭ ﻴﺩﺨل ﻀﻤﻥ ﻤﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ.
)ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ .(٧٣/٢٧
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??????? ????? ?? ????????? ????? ??? ?? ?????? ?????? ????? ?? ?????? ???? ???? ???????:



ﻭﺫﻟﻙ ﻗﻭﻟﻙ :ﺠﺎﺀﻨﻲ ﺇﻤﺎ ﺯﻴﺩ ﻭﺇﻤﺎ ﻋﻤﺭﻭ ،ﺃﻱ :ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ .ﻭﻜﺫﺍ ﻭﻗﻭﻋﻬﺎ

ﻟﻠﺘﺨﻴﻴﺭ؛ ﺘﻘﻭل :ﺍﻀﺭﺏ ﺇﻤﺎ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﻭﺇﻤﺎ ﺨﺎﻟﺩﺍﹰ ،ﻓﺎﻵﻤﺭ ﻟﻡ ﻴﺸﻙ ﻭﻟﻜﻨﻪ
ﺨﻴﺭ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭ ،ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ )ﺃﻭ( .ﻭﻨﻅﻴﺭﻩ ﻗﻭل ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل:
)(١

LË Ê É È Ç Æ Å M

ﻭﻜﻘﻭﻟﻪ` _ ^ ] M :

.(٣)"(٢)La
ﻟﻘﺩ ﺃﺒﺩﻉ ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ ﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﺒﻴﻥ )ﺃﻭ( ﻭ)ﺇﻤﺎ(؛ ﺤﻴﺙ

ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻜﻼﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺸﻙ ﻭﺍﻟﺘﺨﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻔﺼﻴل) ،(٤ﺇﻻ ﺃﻥ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ

ﻓﺭﻗﺎﹰ ﺩﻗﻴﻘﺎﹰ ﺒﻴﻨﻪ ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ ﻓﻲ ﻜﻼﻤﻪ ،ﻭﻫﻭ ﻭﺍﻀﺢ ﺒﻴﻥ ﺒﺤﻤﺩ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ).(٥

 .٢ﻗﺎل ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺤﺩﻴﺜﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ )ﺇﺫﺍ(":ﻓﺈﺫﺍ ﻗﻠﺕ) :ﺇﺫﺍ ﺃﺘﻴﺘﻨﻲ(
ﻭﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﺘﻴﺎﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﹰ؛ ﺃﻻ ﺘﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﻗﻭل ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل:
L # " !M
)(٨

L

)(٦

ﻭL# " ! M

)(٧

ﻭ. - , M

ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻭﺍﻗﻊ ﻻ ﻤﺤﺎﻟﺔ .ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻊ ﻫﺫﺍ

ﻥ( ﺇﻨﻤﺎ ﻤﺨﺭﺠﻬﺎ ﺍﻟﻅﻥ ﻭﺍﻟﺘﻭﻗﻊ ﻓﻴﻤﺎ
ﻥ(؛ ﻷﻥ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل ﻴﻌﻠﻡ ﻭ)ﺇ 
)ﺇ 

)(١
)(٢
)(٣
)(٤

)(٥
)(٦
)(٧
)(٨

ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ.٣ :
ﻤﺤﻤﺩ.٤ :
ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﺏ .١٤٩/١
ﺘﻨﻅﺭ ﻤﻌﺎﻨﻲ )ﺇﻤﺎ( ﻓﻲ :ﻤﻐﻨﻲ ﺍﻟﻠﺒﻴﺏ ﻋﻥ ﻜﺘﺏ ﺍﻷﻋﺎﺭﻴﺏ ﻻﺒﻥ ﻫﺸﺎﻡ  ٣٧٦/١ـ
.٣٨٩
ﻭﻗﺩ ﺫﻜﺭ ﺍﺒﻥ ﻫﺸﺎﻡ ﻨﺤﻭ ﻜﻼﻡ ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ ﻓﻲ ﻤﻐﻨﻲ ﺍﻟﻠﺒﻴﺏ  ٣٩٣/١ـ .٣٩٤

ﺍﻻﻨﻔﻁﺎﺭ.١ :
ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﺭ.١ :

ﺍﻻﻨﺸﻘﺎﻕ.١ :
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ﻴﺨﺒﺭ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺨﺒﺭ .ﻭﻟﻴﺱ ﻫﺫﺍ ﻤﺜل ﻗﻭﻟﻪ{ z y x w v M :
| (١) L؛ ﻷﻥ ﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﺇﻟﻴﻬﻡ").(٢
ﻥ( ،ﻓـ )ﺇﺫﺍ(
ﺫﻜﺭ ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ )ﺇﺫﺍ( ﻭﺒﻴﻥ )ﺇ 
ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ،ﻭ)ﺇﻥ( ﻟﻤﺎ ﻫﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﺃﻭ
ﻤﺴﺘﺒﻌﺩ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ.

ﻭﻟﻨﻨﻅﺭ ﻜﻴﻑ ﺃﺒﺩﻉ ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﻤﻌﻨﻰ
ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ L | { z y x w v M :ﻓﺒﻴﻥ ﺒﻘﻭﻟﻪ)) :ﻷﻥ ﻫﺫﺍ
ﻥ( ﺩﻭﻥ )ﺇﺫﺍ( ﺇﻨﻤﺎ
ﺭﺍﺠﻊ ﺇﻟﻴﻬﻡ(( ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل )ﺇ 
ﺭﺍﺠﻊ ﺇﻟﻴﻬﻡ ،ﺃﻱ :ﺇﻥ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻜﻔﺭﺓ ﻋﻥ ﻜﻔﺭﻫﻡ ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﺼﺎﺩﺭ
ﻋﻨﻬﻡ ،ﻓﻬﻡ ﻴﺴﺘﺒﻌﺩﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ .ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻡ.

)(١
)(٢

ﺍﻷﻨﻔﺎل.٣٨ :
ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﺏ  ٥٤/٢ـ .٥٥
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??????? ????? ?? ????????? ????? ??? ?? ?????? ?????? ????? ?? ?????? ???? ???? ???????:



 

ﺒﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺘﻌﺔ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﺏ ﻟﻠﻤﺒﺭﺩ ﻭﺘﺴﻠﻴﻁ ﺍﻟﻀﻭﺀ
ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻱ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ،ﻴﻁﻴﺏ
ﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ،ﻓﺄﻗﻭل ،ﻭﻤﻥ ﺍﷲ
ﻟﻲ ﺃﻥ ﺃﻜﺘﺏ ﻫﻨﺎ ﺃﻫ ﻡ ﻤﺎ ﺘﻭﺼﻠ ﹸ
ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ:
 .١ﺇﻥ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﺏ ﻟﻠﻤﺒﺭﺩ ﻜﺘﺎﺏ ﻨﺤﻭ ،ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺘﻀﻤﻥ ﺁﺭﺍﺀ ﻭﻤﺒﺎﺤﺙ
ﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ.
 .٢ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺘﺏ ﺃﺌﻤﺔ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻔﺴﻴﺭ ،ﻓﻬﻲ ﻨﻭﺍﺓ
ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ،ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻨﻰ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﻋﺒﺩﺍﻟﻘﺎﻫﺭ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ﻨﻅﺭﻴﺘﻪ
ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ.
 .٣ﻴ ﻌﻨﹶﻰ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﻭﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﺒﺎﻟﺘﻨﻅﻴﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﻭﺤﻤل ﺒﻌﻀﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ،ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺒﻌﻀﻬﺎ ،ﻟﺒﻴﺎﻥ
ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﻏﺭﻴﺒﺔ ﺃﻭ ﺸﺎﺫﺓ.
 .٤ﺃﻜﺩ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻹﻋﺭﺍﺏ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ
ﻭﺘﺠﻠﻴﺘﻪ.
 .٥ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺤﻤل ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺴﻥ ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ ﺍﻹﻋﺭﺍﺒﻴﺔ
ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻔﺔ.
 .٦ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﺤﺫﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩﺓ ﻋﻨﺩ ﺇﻋﺭﺍﺏ
ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ،ﻭﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﺩﻋﺎﺀ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺭﻑ ﻤﺎ ﻁﺎﻟﻤﺎ
ﺃﻤﻜﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﺒﺩﻭﻨﻪ.
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 .٧ﻴﻼﺤﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻴﺭﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ـــ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺘﻭﺍﺘﺭﺓ
ـــ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻻ ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﻤﺫﻫﺒﻪ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻜﺎﺩ ﻴﻜﻭﻥ
ﻤﺴﻠﻜﺎﹰ ﻋﺎﻤﺎﹰ ﻷﺌﻤﺔ ﺍﻟﻨﺤﻭ ،ﻟﺫﺍ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ ﺍﻟﻔﺎﺤﺹ ﻓﻲ
ﺁﺭﺍﺌﻬﻡ ﺤﻭل ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ.
ﻭﺒﻌﺩ ﻓﻬﺫﺍ ﺠﻬﺩ ﺍﻟﻤﻘل ،ﻭﺃﺴﺄل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻘﺒﻠﻪ ﻤﻨﻲ ﺇﻨﻪ ﺴﻤﻴﻊ
ﻤﺠﻴﺏ ،ﻭﺍﻟﺤﻤﺩ ﷲ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻨﻌﻤﺘﻪ ﺘﺘﻡ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺎﺕ..
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ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﳌﺮﺍﺟﻊ

 .١ﺃﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﻴﻥ ﺍﻟﺒﺼﺭﻴﻴﻥ :ﻷﺒﻲ ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺒﻥ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺒﻥ
ﺍﻟﻤﺭﺯﺒﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺭﺍﻓﻲ )ﺘـ ٣٦٨ﻫـ( ،ﺍﻟﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻜﺎﺜﻭﻟﻴﻜﻴﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ،
١٩٣٦ﻡ.
 .٢ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﺯﻭل :ﻷﺒﻲ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﻱ )ﺘـ ٤٦٨ﻫـ(،
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﺤﻤﺩ ﺼﻘﺭ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ.

 .٣ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﻭﺘﺭﺍﺠﻡ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﻭﺍﻟﻠﻐﻭﻴﻴﻥ :ﻟﻌﺒﺩﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺒﻥ ﻋﺒﺩﺍﻟﻤﺠﻴﺩ
ﺍﻟﻴﻤﺎﻨﻲ )ﺘـ ٧٤٣ﻫـ( ،ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻋﺒﺩﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﺩﻴﺎﺏ ،ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﻠﻙ
ﻓﻴﺼل ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ ،ﻁ١٩٨٦ ،١ :ﻡ.
 .٤ﺇﻨﺒﺎﻩ ﺍﻟﺭﻭﺍﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﺒﺎﺀ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ :ﻟﻠﻭﺯﻴﺭ ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻴﻭﺴﻑ
ﺍﻟﻘﻔﻁﻲ )ﺘـ ٦٢٤ﻫـ( ،ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﻀل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ

ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﻁ١٩٨٦ ،١ :ﻡ.

 .٥ﺍﻹﻨﺼﺎﻑ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﻴﻥ ﺍﻟﺒﺼﺭﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻜﻭﻓﻴﻴﻥ:
ﻷﺒﻲ ﺍﻟﺒﺭﻜﺎﺕ ﻋﺒﺩﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻷﻨﺒﺎﺭﻱ )ﺘـ ٥٧٧ﻫـ( ،ﺘﺤﻘﻴﻕ
ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻴﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ،ﺩﻤﺸﻕ.

 .٦ﺃﻨﻭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﺃﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل :ﻟﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ
ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ )ﺘـ٦٨٥ﻫـ( ،ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻋﺸﻠﻲ،
ﺩﺍﺭ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ـ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ.
 .٧ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ :ﻷﺒﻲ ﺤﻴﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ
)ﺘـ ٧٤٥ﻫـ( ،ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﺎﺩل ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﻭﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻌﻭﺽ،
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﻁ١٤١٣ ،١ :ﻫـ ـ ١٩٩٣ﻡ.

 .٨ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ :ﻟﺒﺩﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺍﻟﺯﺭﻜﺸﻲ )ﺘـ
٧٩٤ﻫـ( ،ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﻀل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.
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 .٩ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﻭﻋﺎﺓ ﻓﻲ ﻁﺒﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻨﺤﺎﺓ :ﻟﺠﻼل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺒﺩﺍﻟﺭﺤﻤﻥ
ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ )ﺘـ ٩١١ﻫـ( ،ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﻀل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ،ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﻔﻜﺭ ،ﻁ١٩٧٩ ،٢ :ﻡ.

 .١٠ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ :ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻁﺎﻫﺭ ﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ ،ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ
ﻟﻠﻨﺸﺭ  ،ﺘﻭﻨﺱ١٩٨٤ ،ﻡ.
 .١١ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ :ﻷﺒﻲ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﻱ )ﺘـ ٤٦٨ﻫـ(،
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺩ .ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻔﻭﺯﺍﻥ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺴﻌﻭﺩ
ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ١٤٣٠ ،ﻫـ.

 .١٢ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ :ﻟﻔﺨﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ )ﺘـ٦٠٤ﻫـ(،
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﻁ٢٠٠٠ ،١ :ﻡ.
 .١٣ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻟﻠﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ :ﻟﻠﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺴﺎﻋﺩ ﺒﻥ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﻁﻴﺎﺭ،
ﺩﺍﺭ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺠﻭﺯﻱ ،ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ.

 .١٤ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻥ ﺘﺄﻭﻴل ﺁﻱ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ :ﻷﺒﻲ ﺠﻌﻔﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺠﺭﻴﺭ
ﺍﻟﻁﺒﺭﻱ )ﺘـ٣١٠ﻫـ( ،ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺒﻥ ﻋﺒﺩﺍﻟﻤﺤﺴﻥ
ﺍﻟﺘﺭﻜﻲ ،ﺩﺍﺭ ﻫﺠﺭ ،ﻤﺼﺭ ،ﻁ٢٠٠١ ،١ :ﻡ.
 .١٥ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ :ﻟﺸﻬﺎﺏ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ
ﺍﻟﺨﻔﺎﺠﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ )ﺘـ ١٠٦٩ﻫـ( ،ﺩﺍﺭ ﺼﺎﺩﺭ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ.
 .١٦ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﻨﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ :ﻟﻌﺼﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺒﻥ
ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻘﻭﻨﻭﻱ )ﺘـ١١٩٥ﻫـ( ،ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻤﺭ،
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﻁ ١٤٢٢ ،١ :ﻫـ ـ ٢٠٠١ﻡ.

 .١٧ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺯﺍﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ :ﻟﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺼﻠﺢ ﺍﻟﺩﻴﻥ
ﻤﺼﻁﻔﻰ )ﺘـ٩٥١ﻫـ( ،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،ﺍﺴﺘﺎﻨﺒﻭل١٩٩٨ ،ﻡ.
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 .١٨ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻟﻠﻘﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ :ﻷﺒﻲ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺒﻥ ﻋﺒﺩﺍﻟﻐﻔﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺭﺴﻲ )ﺘـ
٣٧٧ﻫـ( ،ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﺩﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻗﻬﻭﺠﻲ ﻭﺃﺤﻤﺩ ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﺩﻗﺎﻕ ،ﺩﺍﺭ

ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﻥ ﻟﻠﺘﺭﺍﺙ ،ﺩﻤﺸﻕ ،ﻁ١٩٨٤ ،١ :ﻡ.

 .١٩ﺍﻟﺩﺭ ﺍﻟﻤﺼﻭﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻜﻨﻭﻥ :ﻷﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﺴﻤﻴﻥ
ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ )ﺘـ٧٥٦ﻫـ( ،ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺨﺭﺍﻁ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻡ،
ﺩﻤﺸﻕ.

 .٢٠ﻓﻲ ﻅﻼل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ :ﻟﺴﻴﺩ ﻗﻁﺏ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﻁ،٣٥ :
٢٠٠٥ﻡ.
 .٢١ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ :ﻟﺴﻴﺒﻭﻴﻪ ﺃﺒﻲ ﺒﺸﺭ ﻋﻤﺭﻭ ﺒﻥ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﻗﻨﺒﺭ )ﺘـ ١٨٠ﻫـ(،
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﺒﺩﺍﻟﺴﻼﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﻫﺎﺭﻭﻥ ،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﻨﺠﻲ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﻁ،٣ :
١٩٨٨ﻡ..

 .٢٢ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﻋﻥ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﻏﻭﺍﻤﺽ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﻋﻴﻭﻥ ﺍﻷﻗﺎﻭﻴل ﻓﻲ ﻭﺠﻭﻩ
ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل :ﻟﺠﺎﺭ ﺍﷲ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ ﺘـ
٥٣٨ﻫــ  ،ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﻋﺎﺩل ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﻭﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻌﻭﺽ،
ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺒﻴﻜﺎﻥ ،ﻁ١٤١٨ ،١ :ﻫـ ـ ١٩٩٨ﻡ.
 .٢٣ﺍﻟﻠﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ :ﻷﺒﻲ ﺤﻔﺹ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻋﺎﺩل ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ
)ﺘـ ٨٨٠ﻫـ( ،ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﻁ،١ :
١٩٩٨ﻡ.

 .٢٤ﺍﻟﻤﺤﺘﺴﺏ ﻓﻲ ﺘﺒﻴﻴﻥ ﻭﺠﻭﻩ ﺸﻭﺍﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻹﻴﻀﺎﺡ ﻋﻨﻬﺎ :ﻷﺒﻲ
ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﺠﻨﻲ )ﺘـ٣٩٢ﻫـ( ،ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻨﺠﺩﻱ ﻨﺎﺼﻑ
ﻭﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻋﺒﺩﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺸﻠﺒﻲ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺸﺅﻭﻥ
ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ـ ﻟﺠﻨﺔ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﺴﻨﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.١٩٩٤ ،
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 .٢٥ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ :ﻷﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﺍﻟﺤﻕ ﺒﻥ
ﻏﺎﻟﺏ ﺒﻥ ﻋﻁﻴﺔ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ )ﺘـ ٥٤٦ﻫـ( ،ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﺒﺩﺍﻟﺴﻼﻡ
ﻋﺒﺩﺍﻟﺸﺎﻓﻲ ﻤﺤﻤﺩ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﻁ٢٠٠١ ،١ :ﻡ.

 .٢٦ﻤﺨﺘﺼﺭ ﻓﻲ ﺸﻭﺍﺫ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ :ﻷﺒﻲ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﺒﻥ ﺨﺎﻟﻭﻴﻪ
)ﺘـ ٣٧٠ﻫـ( ،ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﺭﺍﺠﺴﺘﺭﺍﺴﺭ ،ﺍﻟﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻨﻴﺔ ،ﻤﺼﺭ،
١٩٣٤ﻡ.

 .٢٧ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺇﻋﺭﺍﺒﻪ :ﻷﺒﻲ ﺇﺴﺤﺎﻕ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺒﻥ ﺍﻟﺴﺭﻱ ﺍﻟﺯﺠﺎﺝ )ﺘـ
٣١١ﻫـ( ،ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺩ .ﻋﺒﺩﺍﻟﺠﻠﻴل ﻋﺒﺩﻩ ﺸﻠﺒﻲ ،ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﻁ:
١٩٨٨ ،١ﻡ.
 .٢٨ﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ :ﻟﻠﺩﻜﺘﻭﺭ ﻋﺒﺩﺍﻟﻠﻁﻴﻑ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ،ﺩﺍﺭ ﺴﻌﺩﺍﻟﺩﻴﻥ ،ﺩﻤﺸﻕ،
ﻁ٢٠٠٢ ،١ :ﻡ.

 .٢٩ﻤﻐﻨﻲ ﺍﻟﻠﺒﻴﺏ ﻋﻥ ﻜﺘﺏ ﺍﻷﻋﺎﺭﻴﺏ :ﻟﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺒﻥ ﻴﻭﺴﻑ ﺒﻥ
ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ )ﺘـ ٧٦١ﻫـ( ،ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﺒﺩﺍﻟﻠﻁﻴﻑ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ،ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ،ﻁ.٢٠٠٠ ،١ :
 .٣٠ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﺏ :ﻷﺒﻲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﻤﺒﺭﺩ )ﺘـ ٢٨٥ﻫـ( ،ﺘﺤﻘﻴﻕ
ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﺍﻟﺨﺎﻟﻕ ﻋﻀﻴﻤﺔ ،ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ـــ ﻟﺠﻨﺔ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ
ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﻁ١٩٩٤ ،٣ :ﻡ.

 .٣١ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺸﺭ :ﻷﺒﻲ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺠﺯﺭﻱ
ﺍﻟﺩﻤﺸﻘﻲ )ﺘـ ٨٣٣ﻫـ( ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ.
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Radiator approach in the interpretation of the
Koran in light of his views in his brief
explanatory
________________________________
A.P.Dr. Yasser Ahsan Rashid Al Nuaimi

___________________________________
Abstract
The books are full of linguists mention Quranic
verses; not so strange; The Quran is the most important
sources of the Arabic language. Upon reading the
citations of these imams Quranic verses we see that they
gave their opinions in the interpretation of many of
them, and many of these views have a high value for
use in the interpretation of the Qur'an and understand its
meaning.
From here we see that the language of scholars
wrote dictionaries and books about and the other is the
great treasury of important explanatory views the
problem of the basis of interpretation of language.
The researcher selected to be the focus of his
study this book of the books of the imams of language;
That is the book ((brief)) to Abu Abbas, Muhammad
ibn Yazid radiator (d. 285 AH), try the researcher to
highlight the approach coolant in interpretation
introduced the method of coolant in a speech to witness
the Qur'an, then Turning to the display rules of the
interpretative
approach
when
coolant.
The researcher concluded the results, including:
1. The book's brief book about cooler, but that the
views of Investigation and explanatory must be
found and studied.
2. Find the most prominent leaders of the importance
of books as for the explanation, it is the nucleus of
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3.

4.

5.
6.

7.

the interpretation graph, and they built a brand
Abdalqahir Jorjani Quranic theory of systems.
Linguists often means endoscopically between
Quranic verses and carry each other, especially in
the interpretation of the methods contained in some
of them, to show that these methods used and not
strange or abnormal.
He expressed the status of research and its
importance in clarifying the meaning of the Quranic
and Tglath.
The need to carry Koranic verses on the best face
cream Alaarabah is stilted.
Should be cautious in dealing with the issue of
excess letters expressing at the Holy Quran and its
interpretation, and away from the claim to increase a
character as long as possible, the interpretation of
the Quranic verse without it.
Notes on the radiator that was responding to
reading, although frequent if not in line with the
doctrine of language, and this attitude is almost as
imams for years, so has to be considered critical in
examining their views on the readings and
channeling.
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